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ACTA CURIAE GENERALITIAE
EPISTOLA CIRCULARIS SUPERIORIS GENERALIS
PRO IIS QUI ADESSE INTENDUNT CANONIZATIONI
B. SETON ET B. JACOBIS
CONGREGATION OF THE MISSION

Curia General
Rome
Dear Fathers,

May the grace of Our Lord Jesus Christ be always with us!
Some time ago you heard the announcement of the Canonization of Mother Seton on Sunday, September 14, and of
Blessed Justin de Jacobis on Sunday, October 26. A number of
confreres have already informed us of their plans to attend one
or the other of these Canonizations.
It is important that we
have more exact information so that we can assist you during
your stay in the best way possible.

We suggest that any confreres who are coming from your
Province or Vice Province should notify us of their plans at
the earliest possible date. If these confreres wish, we will try
to make provisions for them in the Curia or in the International House or in the Leonine, but we do need the information
as soon as possible.
Here is a brief outline of the events in connection with
each Canonization.
The Canonization of Mother Seton will. take place at 9:30
a.m. A Triduum will be celebrated at St. Paul's Outside the
Walls on the afternoons of Tuesday, September 16 and Thursday,

September 18 and on the morning of Wednesday, September 17,
since the Audience with the Holy Father will take place on
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Wednesday at 7:00 p.m. Details, including the time of these
Masses, will be furnished later. On Monday a solemn religious
and civic ceremony will be held at the Palazzo dello Sport in
Rome-EUR.
The Canonization of Blessed Justin de Jacobis will take place
at 9: 30 a.m. On Monday and Tuesday, respectively, a solemn
concelebration and a religious and civic celebration are planned.
On Wednesday we will be received in Audience by the Holy
Father.

The reason for writing to you at this time is to ask that
any confreres who are coming from your Province or Vice Province should please advise us by the end of July so that we
can do everything possible to assist in finding housing for them.
We already have a number expected for both Canonizations and
we have been able to provide thus far. We will use all means
possible to do whatever we can to assist you.
We beg you to join us in our prayers that we may all be
disposed to receive the graces that God offers us through the
Church on the occasion of these Canonizations. It is certainly
for His glory that the Saints are canonized, but it is also for
an inspiration and an example to every one of us. We would
like to furnish you with additional biographical information
about the life and the works and the influence of these two
holy persons, but we are saving this for the time of the Canonizations themselves. In the meantime you may have recourse
to the Lessons that are already available in Latin for the Breviary and to the material which you will find in the Community
libraries about these two holy members of our Vincentian
Family.
Yours devotedly in Saint Vincent,
JAMES W. RICHARDSON, C.M.
Superior General

P.S. I wish to call attention to the confreres who are
responsible in your Province, either in the teaching of major
diocesan seminaries or in our scholasticate, particularly the Theologate, that they inform themselves and receive a complete text
of the recent instruction that has come from the Congregation
on Christian Education in regard to the importance of the teaching of Canon Law in the seminaries. This is a very realistic
document and it is necessary for us in the spirit of Saint Vincent
to be quite faithful to all that it urges us to do as an example
to the clergy in the Church.
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COMMENTARIA
LA DECLARATION SUR a LA COMMUNION
FRATERNELLE
Emilio Cid

Sommaire

Le probleme communautaire
Bien quc ressenti profondement dans les Provinces , le probleme communautaire fut minimise par les groupes.
Its firent 1 'enumeration des signes negatifs et positifs. Les personnes ont
gagne en liberte et en spontaneite ; elles n'ont pas grandi autant en disponibilite et en esprit de collaboration.
Les Constitutions ont canalise les changements deja en tours , surtout
depuis le Concile.
Trois causes principales sont responsables de la desagregation:
- le probleme non resolu de l'identite , en son aspect pratique et vital;
- le changement, abolissant les structures sans les remplacer;
- 1'6cart entre les generations gene un deroulement normal de la vie communautaire et rend difficile l'insertion des jcuncs.
La declaration repond it ce probleme . Elle affirme que la communaute
est la maniere reguliere de vivre. Elle met en Iumiere les principes evangeliques et vincentiens de la vie communautaire . Elle nous invite it renforcer
les signes communautaires.

Affirmation de la vie communautaire
Le probleme communautaire vient d'une tension fondamentale entre
communaute et individu . Les Constitutions donnent 1 ' impression d'insister
davantage sur la personne . La declaration essaye de retablir 1'equilibre en
censurant l'individualisme exagere. Tout en affirmant la eommunaute, elle
tient compte de ceux qui sont contraints a vivre seuls.

Communaute vincentlenne
Dans la communaute vincentienne on pent distinguer quatre elements
importants : la mission , la communion evangelique , les structures communautaires et les cinq vertus creatrices du style vinccntien.
La mission est au centre de la vie vincentienne . Elle est la raison objective et Ic principe regulateur de la communaute vincentienne. L'accent Etant
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la communaute.
Ni les Constitutions ni la declaration ne donnent ici de definition specifique de notre vocation.
Pour conferer a son oeuvre continuite et efficacite , Saint Vincent etablit une communaute sur le modele rcligieux , ayant coin de n 'adopter que
les elements interieurs spirituels et d'en eviter au maximum les structures
cxtericures et juridiqucs . Ainsi it lui donna des voeux prives, liant les hommes a Dieu et non a une structure religicuse.
Les structures communautaires ne sont pas la communaute . Necessaires
a la marche du groupe, elles doivent titre adaptees en fonction de la mission. L 'Assemblec Generale n'a pas voulu definir un minimum qui aurait
pu devenir trop vite un maximum . Elle a laisse cela aux provinces et aux
eommunautes elles-mcmes.
Les Cinq Versus sont 1'element le plus vivifiant et dynamique de notre
esprit . M%me si nous n'avons pas toujours vise a cultiver en elles l ' aspect
de vertu , elles ont crec entre nous un climat humain distinctif . Positivement , par la simplicite dans la conduite et la predication , elles facilitent les
contact humaim \ cgativement , nous notons une tendance a la passivite
et all c^vYi^*n:ii:n^.

Chemins de la Renovation
Le probleme est confie au groupe meme ou it est vecu et vivcment ressenti: la communaute locale.
Les numeros 46 et 50 etablissent la personnalite de la communaute locale, avec son autonomic et sa vie propres.
Dans sa deuxieme partie, le numero 46 insiste sur la necessite de In
presence pour quc les membres puissent decouvrir les biens de la communaute et s'enrichir de la vie interieure et de l'experience des autres.
Aux numeros 47 et 50 se trouve esquissee la competence de la communaute locale. Sa tache principale est de planifier Ia vie communautaire
Bans les trois domaines de Ia vie apostolique, de la vie de priere et de
l'usage des biens materiels.
Le numero 48 invite a une etude de la vie communautaire pour decouvrir les causes de ses difficultes.
Enfin, au numero 49 l'attention est attiree sur la communication, indispensable a la connaissance mutuelle.

Conclusion
II appartient a la communaute locale de resoudre le probleme communautaire : l'intervention de l'exterieur peut titre une aide , mais aussi une
gene.
Dans la revision communautaire, it faut tenir compte de la mission
commune et du climat humain permettant aux personnes de grandir et de
se developper.
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THE DECLAR A TION ON
« FRATERNAL CO31 IN I I i I'IION
The community problem
Although strongly felt in the Provinces, the community problem was
minimized by the groups.
Negative and positive indications were enumerated. People had improved in liberty and spontaneity; they had not grown as much in availability and in the spirit of collaboration.
The Constitutions have channeled the changes already taking place, especially since the Council.
There are three main causes of this disaggregation:
- the unresolved problem of identity in its practical and vital aspects;
- changes which have abolished structures with no replacements;
- the divergence between the generations impedes the normal development
of community life and renders the insertion of the young difficult.
The Declaration replies to this problem. It affirms that the community
is our ordinary way of life. It puts into focus the evangelical and vincentian
principles of community life. It invites us to strengthen communitarian
bonds.
Affirmation of community life
The community problem arises from a fundamental tension between the
individual and community. The Constitutions give the impression of stressing the person more strongly. The Declaration endeavors to re-establish
a balance by censuring exaggerated individualism. While affirming community life, it takes into account those who are constrained to live alone.
Vincentian community
In the vincentian community one may distinguish four important elements: the mission, evangelical union, community structures and the five
virtues which compose the vincentian spirit.
The mission is the central point of vincentian life. It is the objective
purpose and the principal regulating force of the vincentian community.
Emphasis being placed upon the mission, the problem of identity has strong
repercussions in the community.
Neither the Constitutions nor the Declaration give here any specific
definition of our vocation.
To confer continuity and efficacy on his work, Saint Vincent established
a community on the religious model, taking care to adopt only the interior,
spiritual elements and avoiding as far as possible their exterior and juridical
structures. Thus, he gave it private vows, binding the men to God, without
a religious structure.
Communitarian structures are not the community. Necessary for the
progress of the group, they must be adapted in accord with the mission. The
General Assembly did not wish to define a minimum which could too
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quickly become a maximum . This was left to the provinces and to the
communities themselves.
The Five Virtues are the most vivifying and dynamic components of
our spirit. Even if we have not always aimed to cultivate them as virtues,
they have created among us a distinctive, human climate. Positively, by
simplicity in behavior and preaching, they facilitate human contacts. Negatively, we note a tendency to passivity and conformity.
Paths of Renewal
The problem is confided to the group in which it is lived and strongly
experienced: the local community.
Numbers 46 and 50 prescribe the individuality of the local community
with its autonomy and its own life.
In the second part, number 46 insists on the necessary presence of the
members, that they may discover the benefits of the community and enrich
themselves from the interior life and the experience of others.
The powers of the local community are outlined in numbers 47 and 50.
Its principal task is to plan community life in the three areas of apostolic
life, life of prayer and the use of material goods.
Number 48 calls for a study of community life to discover the causes
of its difficulties.
Finally, in number 49 attention is called to communication , indispensable
for mutual understanding.
Conclusion
It rests with the local community to resolve the community problem:
exterior intervention may be an aid , but it may also be a hindrance.
In the community revision, consideration must be given to the common
mission and to a human climate, permitting persons to grow and develop.

DECLARACION (DE COMMUNIONE FRATERNA

El problema comunitario
La Declaracioa « De Communione Fraterna * tiene una breve introduccion (41), una afirmacion de la comunidad como norma ordinaria de nuestra vida (42), una motivacion vicenciana (43), una motivacion evangelica (44), y unos principios pricticos de renovacion (45 -50).

El problema comunitario no se describe, solo se menciona
de una manera indirecta en la introduccion y en el numbro 45,
at hablar de los principios practicos de renovacion. Sin embargo
se ve que es un problema ampliamente sentido en muchas provincias. Algunos visitadores pedian que se determinase un mi-
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nimo de vida comunitaria , ]as asambleas provinciales ya no eran
tan entusiastas de este minimo , 13 lo deseaban, los grupos reflexionaron sobre este punto y se decidieron unanimemente en contra de esta determinaci6n . Realmente se sintieron optimistas y
hallaron mas virtudes que defectos . Solo leyendo los informer de
revs se percibe ] a preocupaci6n.
La sintesis, que hizo la Comision << De Vita Fraterna >>, enumera los siguientes puntos de progreso positivo en la vida comunitaria : el dialogo, la practica de la corresponsabilidad, la planificaci6n comunitaria del trabajo, el ambiente fraternal y el clima de sinceridad , las convicciones comunes que brotan de la fe
y de la fidelidad a la vocaci6n, los retiros comunitarios, la revision de vida , la concelebracion eucaristica, las comunidades
pequenas y homogeneas.

Siguiendo la misma sintesis , los factores de disgregacion
son los siguientes : el individualismo en sus multiples manifestaciones, la disminuci6n de la vida de oraci6n, la diferencia de
mentalidades nacida de la diversidad de formaci6n y de la falta
de formaci6n permanente , el exceso de trabajo, los defectos psicol6gicos de algunos individuos.
Al analizar la influencia de las Constituciones en la vida
comunitaria se ha visto que habian canalizado las tendencias ya
existentes , pero en general la comunidad habia seguido el ritmo
de la Iglesia y del mundo con sus defectos y virtudes. El individuo habia crecido, pero , en parte al menos , a expensas de la
comunidad.

En el fondo del problema comunitario se pueden perfilar
tres causas significativas:
- El problema de la identidad sin resolver en la vertiente
practica y vital , que produce las formas agudas del abandono
sacerdotal, y la dispersion en la busqueda de trabajo significativo , o c6modo, o acomodado a la disposici6n de las personas,
que desliga en grados diversos de la comunidad.
- El momento de cambio , en que se han destruido las
estructuras comunitarias existentes v no se han creado otras nuevas para substituirlas . En este caso hay comunidades que viven
una villa espontanea de comunidad dentro de la sociedad de
consumo en un ambiente secularista. Ha crecido la libertad de
las personas , la amistad, la espontaneidad, pero no ha crecido
de la misma manera el espiritu de oraci6n , la disponibilidad y la
colaboraci6n.

- Una tercera causa es la diferencia de mentalidades entre
]as generaciones , que impide el desarrollo normal de las comunidades, hace dificil la inserci6n de los j6venes en las mismas y
repercute en el problema de las vocaciones.
Ademas de estas causas estan los fen6menos permanentes
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de los inadaptados y los individualistas con pretensiones de carismaticos.
Todo este problema esta en el fondo de la declaracion y
la terapia se aplica en tres puntos:
- Una afirmacion de la vida comunitaria como norma habitual de nuestra vida.
- Un esfuerzo por exclarecer los prfncipios mfsticos, evangelicos y vicencianos, que nos unen.
- Una exhortacion a reforzar los signos comunitarios para
descubrir la comunidad.

El problema de ]as estructuras comunitarias se remite implfcitamente a las provincial o a ]as mismas comunidades, cuya
autonomia se afirma en el ultimo artfculo y se aplica en los demas
de la ultima parte.
Afirmacion de la vida comunitaria
El ntimero 42 afirma la vida de comunidad como norma
habitual de nuestra vida. La razon se da en los mimeros siguientes. No hay duda que en la vocacion vicenciana ocupa un lugar
importante, pero funcional en cuanto a su estructura , en orden
al servicio de los pobres.
Este nomero se centra en la tension basica individuo-comunidad: objetivo comunitario, desarrollo y realizacion de la persona. Un enfasis excesivo en la comunidad puede anular al individuo, pero un enfasis excesivo en el individuo puede destruir
la comunidad. La ley de oro en este punto es: maxima confianza a ]a persona, y maxima disponibilidad de la persona para
]as tarcas comunitarias. Las Constituciones dan la impresion de
dar mas importancia a la persona y no parecen insistir igualmente en la disponibilidad de la misma. Esta idea viene solo al
final del artfculo 31 despues de dos artfculos dedicados al desarrollo de la persona. La declaracion trata de balancear los dos
polos con la afirmacion de la comunidad y la condenacion del
individualismo exagerado. La forma negativa pudiera haher sido
positiva. Un Ilamamiento a la disponibilidad hubiera sido mas
comprensible y por lo menos igualmente eficaz. La mencion de
los exigen y no dan tiene un fondo realista en la experiencia de
las provincias.
Se hace mencion de los que trabajan solos por necesidad.
Esto es solo un aspecto de la tension comunidad-apostolado. El
problema tiene mayor amplitud. La norma ordinaria sera la
acomodacion de ]as estructuras comunitarias al apostolado, equilibrando los dos extremos. La comunidad es fuente de apostolado, y el apostolado es la razon de ]a comunidad. Anular cualquiera de los dos extremos es destruir la vocacidn vincenciana.
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Comunidad Vicenciana
En los ntimcros 42-44 andan dispersos los elementos de Ia
comunidad vicenciana, que podrian resumirse asi:
- La mision es la ultima razon objetiva de la comunidad
vicenciana.
- La comunidad evangelica es una exigencia de la vida
comunitaria.
- La estructura comunitaria es una necesidad para que el
grupo funcione.

- Las cinco virtudes Crean un estilo propio de los vicencianos en el mundo.
La Mision
Ante todo la mision esta en el Centro de la vida vicenciana.
San Vincente nos reunio en comunidad para predicar el evangelio a los pobres. La comunidad aparecio Como una necesidad
para dar eficacia y consistencia a la mision. La mision determina el tipo de comunidad con sus estructuras adecuadas, crea
un estilo comunitario de vivir y trabajar, orienta el desarrollo
de ]as personas dentro de la comunidad, y exige la disponibilidad
de las mismas en Orden a la tarea comunitaria.
La primera consecuencia es que el enfasis se pone en Ia
mision y no en la comunidad. Lo cual Ileva inmediatamente a
otra consecuencia importante. El problema comunitario es basicamente el problema de la identidad, no en su aspccto teorico
sino en la vivencia practica. Cuando la mistica comunitaria en
Orden a un trabajo significativo en la Iglesia y en el mundo esta
operante, el problema comunitario queda reducido al minimo.
Cuando deja do ser operante empieza la dispersion, primero en
las formas larvadas de individualismo y despues en las formas
agudas de abandono. La cohesion del grupo y la dinamica del
mismo se condicionan mutuamente.
Ni las Constituciones ni la declaracion tratan este punto
con el relieve que merece. Se afirma en general la comunidad
en Orden al trabajo, pero ni las Constituciones aplican los principios de los tres primeros capitulos, ni la declaracion tiene en
cuenta lo dicho en la primera, especialmente en el ntimero 26,
donde se especifica que nuestra vocacion, tal Como se habia definido, a dirige toda nuestra espiritualidad ».

Creo yo que el primer articulo de este capitulo tendria
que ser algo asi: San Vicente nos reunio en comunidad de una
manera preeminence para el servicio de los probres.
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La comunidad evangiflica
La comunidad evangelica es el segundo elemento. Se funda
en ]a fe, la esperanza y la caridad ; se manifiesta en los tres
pianos de ]as relaciones humanas, de la oration, y del apostolado; se convierte en signo cristologico, eclesiologico y escatologico. Sin este fundamento y estos signos seria una comunidad
secularizada; y este es un peligro permanente en el ambiente secularista del mundo.
Es verdad que San Vincente en las Reglas y en las conferencias pone siempre en primer Lugar la propia perfection, que
resume los valores evangelicos de la comunidad, pero es de
notar que siempre lo hate en orden a un fin ulterior, el servicio
de los pobres. (Cf. Cahier, n. 8, La Communaute).

Para dar consistencia a esta comunidad le aiiadi6 los votos
privados, que vinculan el interior del hombre, sin la estructura
juridica de los religiosos. En este punto trato de evitar dos
extremos: una comunidad sin vfnculos permanentes que pudiera
disolverse en cualquier momento y una comunidad con estructura religiosa que pudiera impedir el apostolado.
Profundizando en estos elementos se ve que la comunidad
es una tarea dificil que implica muchas virtudes, mucho despredimiento y mucho espiritu de fe, y se puede concluir, como lo
hate la declaration, que es un don de Dios. Las Constituciones
tratan este punto de una manera muy sumaria en el articulo
29 y la declaration de una manera mas explicita en el numero
44. Todo ello necesita una mejor estructuracion.
Las estructuras comunitarias

Las estructuras comunitarias no son la comunidad. Incluso
puede darse una comunidad vacua de sentido comunitario con
unas estructuras muy rigidas. Sin embargo creo que puede afirmarse que alguna estrutura es necesaria para que el grupo funcione. Ciertamente la estructura debe ser flexible y funcional en
orden al ministerio y nunca un absoluto. El problema viene sobre quien ha de establecer las estructuras. Algunos visitadores
deseaban que lo hiciese la Asamblea General y tambien algunas
Asambleas provinciales, pero la Asamblea general se pronuncic
contra la determination de este minimo, remitiendo el problema
a las provincial y a las comunidades mismas. Varios observaron
que el minimo asi determinado se convertiria en un maximo.

El numero 50 da a las comunidades locales < la debida autonomia >>. Este puede ser uno de los puntos de su competencia.
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Las cinco virtudes
La declaration menciona las cinco virtudes como parte de
nuestro estilo comunitario. Las cinco virtudes son un programa
rico de espiritualidad con sus aspectos individuales, comunitarios
y apostolicos. Creo que esta es la parte mss viva y operante en
nuestro espiritu. No siempre hemos cultivado los aspectos virtuosos, pero en general se puede decir que han creado entre
nosotros un clima humano propio que nos distingue. Entre los
aspectos positivos hay que notar la facilidad para los contactor
humanos y la convivencia, la sencillez en el trato y en la predicacion y cierto espiritu de sacrificio para cumplir las tareas
obscuras que nos tocan con frecuencia. Pero al mismo tiempo
han creado cierto espiritu pasivo y conformista con lo que se
acostumbra, cierta carencia de iniciativa y cierto antiintelectualismo.
Tambien en este punto hate falta hacer una sana hermeneutica para discriminar los aspectos positivos y negativos en
nuestra interpretation de las cinco virtudes.

Vias de renovacion
Este apartado intenta una terapia concreta de la comunidad
local, donde realmente se vive la comunidad vicenciana con todos
sus problemas y tensiones. No se para en los motivos idealistas,
ni desciende a crear estructuras a priori, sino que se aplica mss
bien a los signos comunitarios que manifiestan y crean la comunidad.
El numero 45 es como un prologo que resume los principios comunitarios: el imperativo de la vocation vicenciana reforzado por los signos de los tiempos, que llevan a los hombres,
dentro y fuera de la Iglesia, a buscar nuevas formas comunitarias en substitution de las comunidades naturales en crisis, la
familia, el barrio, el pueblo, etc. Hace tambien alusion al problema comunitario al exigir una renovacion seria y profunda.
En los articulos siguientes se dibuja la personalidad de la

comunidad local con su vida interna, con tres puntos destacados:
- La comunidad es una realidad viva con autonomia
propia.
- La presencia es una condition previa para que la comunidad exista.

- La comunidad local tiene una competencia propia.
La comunidad local es una realidad viva, que se hace dinamicamente en la colaboracion de sus miembros a una tares
comun. El objetivo crea el grupo, y el grupo, justo es, debe
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tener su propria autonomfa . La primera parte del numero 46 y
el numero 50 reconocen esta realidad comunitaria. Realmente no
hace falta mas que profundizar en el viejo concepto de persona
moral y aplicarle el principio de subsidiariedad para llegar a
esta y a otras consecuencias.
El resto del numero 46 se refiere a una condition previa
a la existencia de la comunidad: la presencia o cohabitation. Si
la presencia se reduce a cero, ]a comunidad no existe. El numero intenta reforzar la presencia para que los miembros descubran los bienes de la comunidad. La comunidad no solo suma
el esfuerzo sino que aumenta el potencial. La comunidad enriquece a las personas de muchas maneras , el intercambio de experiencias , la vida interior de cada uno puesta en comun de alguna manera, no solo la vida ascetica sino la vida interior en
sentido amplio, ]as lecturas, los contactor personates, los problemas que uno descubre. La oracion comunitaria es siempre
estimulante, no solo la oracion participada, sino tambien la oracion individual en comunidad. La ayuda en las dificultades. La
participation en la comida y en ]a recreation son elementos humanos de gran simbolismo comunitario. No se trata de estar
siempre en las regiones platonicas sino de estar en la tierra y
participar en las alegrias y en los problemas de los demas. El
numero 12 del Capitulo II de las Reglas y todo el Capitulo VIII
tienen muchas normas validas todavia para nuestro tiempo.
Todo to dicho anteriormente puede aplicarle a las comunidades dispersas que solo de vez en cuando pueden reunirse,
a las comunidades que trabajan en lineas diversas y a las que
trabajan en la misma linea. La experiencia individual crece y se
enriquece con la experiencia ajena.
El hmbito de competencia de la comunidad local hay que

definirlo con relation a Ia comunidad provincial y en si mismo.
Con relation a la comunidad provincial no se precisa. Se
afirman los dos terminos que hay que coordinar. Una reflexion
posterior a nivel provincial debe precisar este punto para evitar
conflictos.

El nomcro 50 habla solo en terminos generales , << su vida
y actividad ». El numero 47 es mas especifico. La Comunidad
local debe planificar toda su vida: el apostolado, la vida de oracion y el use de los bienes. Sobre todo se insiste en la disponibilidad de todos para el bien comun. La Asamblea no quiso
establecer estructuras generales para todos, pero este articulo es
una exhortation a crear ]as estructuras minimas para hacer funcionar la comunidad. Tampoco en este apartado se menciona de
manera especifica y determinada el objetivo vicenciano, pero este
es un defecto ya notado.

- 261 -

El numero 48 y 49 proponen dos medios de renovacion:
la revision comunitaria y la informacion.
Las normas generales y ]as mejores teorias no tienen eficacia si la misma comunidad local no toma en sus manos el
problema con seriedad en una autentica revision. Esto supone
mucho realismo, pero tambien mucha caridad. La revision de
vida, aun en comun, debiera ser primero una revision que cada
uno Naga de su propia vida en presencia de los demas, y entonces hay modo de comprenderlo y ayudarlo. Si se empieza por
revisar la vida de los demas, es mucho mas dificil por los mecanismos de defensa que se movilizan.
La comunicacion de noticias es otro medio que forma la
comunidad. Tiene tres niveles, a nivel general la informacion
ayuda a crear la solidaridad internacional; la informacion provincial anima a la comunidad provincial; y la comunicacion normal entre los miembros de una comunidad crea la comunidad
local. Esto mira a los tipos misteriosos en la comunidad de los
cuales no Ilegamos nunca a saber lo que hacen y como piensan.
Estos destruyen la comunidad en vez de construirla. La informacion que uno debe dar de su persona y la que puede esperar
de los demas tiene sus limites, pero tiene un medio virtuoso
cuando cada uno sabe quien es quien en la comunidad.

Conclusion
El problema comunitario se vive con toda su agudeza en la
comunidad local. La comunidad local es por lo tanto la primera
interesada en resolverlo y la unica que tiene los recursos a sus
disposicion. La intervencion ajena a la comunidad puede ayudar,
pero tambien puede entorpecer.
En la revision comunitaria, aparte de los objetivos senalados en el numero 47, dos cosas hay que tener en cuenta: que
la comunidad se centre en el ministerio comun, orientado hacia
los pobres de la mejor manera posible, y que se cree un clima
en que las personas puedan crecer y desarrollar sus posibilidades.
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STUDIA
DE SPIRITUALITATE ACTUOSITATIS SANCTI
VINCENTII A PAULO
G. Luigi Coluccia, C.M.

Summarium
Inter vincentiana studia aliud nunc adscribendum est opus Dom. J.
ALOtslt COLUCCIA CM: « De Spiritualitate actuositatis S. Vincentii a Paulo )> (italice vero: v Spirituality vincenziana spirituality dell'azione », Roma
1975): quae praesentatur ut dissertatio ad Lauream in S. Theologia consequendam apud Ponti /iciam Universitatem Lateranensem - mense iunii
1975.
Idea matrix est de /initio doctrine vincentianae tamquam spiritualitas
actuositatis quae tendit ad omnino eiciendas reliquias dualismi , quibus aliquando opprimuntur spiritus christianorum (c/r. p. 4-50).
Synthesis doctrinae spiritualis S. Vincentii consistit in prae/erenda unione inter actuositatem et contemplationem , cuius syntheseos exstant mirabilia exempla vita operationesque Patris nostri Vincentii , qui apse simul
ac prudenter assumpsit pauperum egestates mundique indigentiarum varietatem juxta inspirationem Evangelii atque exempla Filii Dei vere moventia
actuosam caritatem.
Originalitas doctrinae vincentianae videtur in eo consistere quod satisfaciat caritatis exigentiis , prout dynamica situationum humanarum lex postulat, unde, vero cum /undamento, cadem actuositatis spiritualitas appellari potest spiritualitas « situata », quod demonstratur in III parse (p. 154378).
Auctor, ut ad hoc perveniat praemittit diligent quantum possibile est
examen fontium operumque , in quo eruditjo cedit desiderio veritatis, ut
videri potest in textu, qui hic editur.

L'IDEA CENTRALE

In Spiritualitk vincenziana spirituality dell'azione si raccoglie it frutto di una ricerca the durava da qualche anno, relativa
alla sistemazione ed elaborazione del pensiero di M. VINCENT.
Vengono approfonditi non aspetti della spirituality vincenziana,
ma la sua situazione globale, it suo mondo, per cosi dire. C'e
appunto un grande sforzo di sintesi, in cui assurnono uguale
importanza ed esplicano ]a medesima funzione sia la contemplazionc sia I'azione . La spirituality dell'azione, gia definizione della
spirituality vincenziana, ha to scopo di aggiungere alle gia note
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sistemazioni della teologia mistica la elaborazione di una teologia
dell'azione - tende cioe a eliminate ogni traccia di dualismo
nell'ambito dells spirituality, avvalendosi della esperienza e del1'insegnamento di M. VINCENT, costantemente protesi alla unificazione della vita spirituale, a per meglio dire, alla sua esemplificazione. Polemiche e contrasti tra contemplazione e azione sono sorti in epoca piuttosto recente - si potrebbe dire the a la
storia della spirituality di questo secolo. II secolo di M. VINCENT
non conosce preoccupazione di distinguere o contrapporre, vive
it primato della contemplazione, si dimostra profondamente mistico.
In tale ambiente pervaso dalla espcrienza di Dio, the si
cerca in quanto straordinaria, fa problema un altro tipo di csperienza the pur riguardando Dio, non ha le condizioni proprie
del misticismo francese. E qui si inserisce it presente studio, ii
quale se da una parte affronta problemi molto complessi, dalI'altra non dispone per qualificarsi come tale, cioe scientificamente, se non della documentata a ben nota esperienza di
M. VINCENT de PAUL. Pertanto, invece di far use della terminologia tradizionale mistica, the potrebbe alterare la fisionomia spirituale di lui - non essergli cioe appropriata - si a ricorsi a
una terminologia spirituale nuova, per esigenza di metodo. Cosl,
invece di descrivere la esperienza interiore di Dio nell'uomo, si
e cercato di mettere in luce e di sistemare l'esperienza di Dio
esterna e dinamica, propria dell'uomo d'azione, perche a in questo modo the M. VINCENT Si presenta alla storia e alla coscienza
cristiana. La sua spirituality c detta spirituality dell'azione, precisamente in quanto phi pregnante; e allo scopo di meglio tradurla, si a ricorsi a espressioni ausiliarie, quali: esperienza, situazioni, primato della volontd, amore effettivo o caritk operosa,
adattamento ecc...
Dio lavora in modo misterioso nelle anime . Un esame attento alla evoluzione dello spirito vincenziano fa cogliere i segni
dell'azione di Dio su M. VINCENT con evidenza tale, the anche
questa esperienza ordinaria di Dio ha valori pari alla espcrienza
mistica, o e mistica essa stessa . II suo modo di tradursi e di
manifestarsi a perb molto diverso dall'esperienza mistica, cui si
era abituati. Cio comporta un insieme di risultati, the lungi dal
contraddire la vita interiore, la orientano invece in maniera dinamica.

Cio premesso, 1'idea centrale consiste nell'amore verso i poi t quale sono compiute

veri, cui si orienta M. VINCENT e per

tutte le sue realizzazioni. I poveri sono it punto di partenza e
di arrivo della esperienza vincenziana, la informano e la fondano.
Qui, anche, it limite della stessa, in quanto i poveri non esauriscono pienamente la missione della chiesa, ma rappresentano

- 264 -

an modo di attuarla, cioe una delle dimensioni essenziali della
esistenza della Chiesa. M. VINCENT a uomo di Dio e amico degli uomini; it suo costante riferirsi a queste due realty della
storia , Dio e l'uomo , a pure il suo amore pratico e concreto di
tendere all'unita spirituale, alla sintesi , da introdurre in tutte le
facolty umane : intelligenza, volonta, sensibility, immaginazione,
memoria. Se da una parte si nota it suo tentativo di ridurre la
spirituality al semplice e al pratico - e qui egli si pone sulla
scia del primo CANFELD, per quanto riguarda it primo punto
della Regle de Perfection - dall'altra compie un necessario eclettismo , per cui egli non si preoccupa di cib the c'e da distinguere
e separate nella vita spirituale, ma solo di cib c'e da compiere
e da unificare. v Il principio della vita cristiana a !'amore verso
Dio, ma !'amore verso it prossimo a l'attuazione pratica del
primo, anzi l 'uno e l 'altro si trovano in sintesi nell'azione
(p. 17). Azione, e precisamente azione vincenziana. In un testo
di AGOSTINO a espresso lo stesso concetto: o Semper omnino
cogitate, diligendum esse Deum et proximum: Deum ex toto
corde, ex tota anima , et ex tots mente; et proximum tamquam
seipsum. Haec semper cogitanda, haec meditanda, haec retinenda,
haec agenda, haec implenda sunt. Dei dilectio prior est ordine
praecipiendi, proximi autem dilectio prior est ordine faciendi.
Neque enim qui tibi praeciperet dilectionem istam in duobus
praeceptis, prius tibi commendaret proximum et postea Deum;
sed prius Deum, postea proximum. Tu autem quia Deum nondum
vides, diligendo proximum promereris quem videas; diligendo
proximum purgas oculum ad videndum Deum, evidenter Joanne
dicente (1Jo. 4,20)... Incipe ergo diligere proximum... Diligendo
proximum et curam habendo de proximo tuo, iter agis. Quo
iter agis, nisi ad Dominum Deum?... Ad Dominum nondum
enim pervenimus, sed proximum nobiscum habemus. Porta ergo
cum cum quo ambulas; at ad cum pervenias, cum quo manere
desideras » (p. 17, n. 3).
M. VINCENT conosce bene it pensiero di AGOSTINO su questo punto (p. 93-95); insiste the bisogna amare Dio e i poveri
(p. 103; cfr. 107-110). Il principio dell'amore verso Dio dev'essere provato, vissuto, attuato. Finche resta principio rischia di
rimanere astrattivo e inoperante . Percib la sua forza risiede nel
comandamento, per it quale si rivela all 'uomo . La precedenza
spetta certamente all'autorivelazione e autodonazione di Dio, ma
la risposta dell'uomo all'amore di Dio a condizionantc al livello operativo: « proximi autem dilectio prior est ordine faciendi >>. Egli quindi opera la sintesi della carita : Dio e i poveri
sono amati con la stessa intensity di amore , con la stessa tenerezza . E' proprio della carita infatti tendere all'unitd , esigere
!'opera e portarla a compimento.
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dell'azione vincenziana in quanto coscienza del proprio essere
e in quanto esperienza estremamente finalizzata.
Dove porta tutto questo? E quali ne sono le conseguenze?
La risposta viene data net lungo capitolo 13°, quello the dal
punto di vista pratico rivela it massimo di originality delta sintesi spirituale vincenziana e si potrebbe definite come it tentativo di rappresentare a descrivere l'ef fettivo vangelo vincenziano.
Ci si puo rendere conto gia dall'indicazione dei sottotitoli: « Vivre en vraics chretiennes >>, a Serventes des pauvres servantes
de Jesus-Christ >>, < Malheur a celui qui parlera de les faire religieuses > , « Aller aux pauvres, voir Jesus-Christ en cux > > , v Un
pretre plus parfait qu'un religieux >, « La compagnie accourt aux
besoins plus pressants et plus delaisses >>.
Il capitolo 14° non a the la immediata e naturale esplicitazione del precedente: l'azione vincenziana cioe, per la sua carica interiore, a indiscutibilmente efficace nelle situazioni delta
vita cristiana. E' mossa dalla carita, e carica di esperienza, aderisce agli stati di vita di Cristo, obbedisce alla volontd di Dio, e
disponibilita c ricettivita nello stesso tempo, a insomma sintesi
operativa delta perfezione cristiana, secondo it pensiero di S. TomMASO: e Sicut... maius est illuminare quam lucere solum, ita
maius est contemplata aliis tradere quam solum contemplari
(p. 22). Se 1'azione si qualifica dalla intenzione the la ispira, e se
tale intenzione a diretta alla gloria di Dio e at servizio del prossimo, allora I'espressione ignaziana: v in actione contemplativus
potrebbe tradursi meglio come synthesis; cioe la perfezione delta
vita spirituals consiste nella intentio simultanea atque unificata
actionis et contemplationis; da cui scaturisce it suo carattere
di reversibility, o di circolarita, come fu detto (p. 1-2). Tale i it
veto senso delta spirituality vincenziana, the non toglie nulla
alla mistica tradizionale, anzi vi aggiunge una estrema praticity
e concretezza.

LA DEFINIZ IONE E LE CONCLU?SIONI

It capitolo 15° funge da conclusione.
La spirituality dell'azionc a piu credibile, perche si dimostra pratica, realistica, e perche risponde alle esigenze operative
delta spirituality cristiana in quanto tale. Naturalmente si differenza dalla mistica solo accidentalmente - cioe per la prevalenza di componenti attive - mentre le si identifica qualitativamente, in quanto alla essenza: la vita di unione con Dio. In breve: azione e contemplazione hanno to stesso fine, ne a diverso
it metodo di raggiungerlo.
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Quella di Vincenzo a una spirituality in piena vita e sua
caratteristica sono le intuizioni , non 1'indagine sistematica ne la
elaborazione speculativa . Pertanto la esperienza vincenziana si
riassume in relazione intense con Dio net mondo e col mondo,
percepile ed espresse attraverso l'amore dei poveri, nei quali si
rivela e si attua continuamente t'amore verso Dio: Evangelizare
pauperibus misit me « (p. 335; cfr. 228). Gli interessi di Dio
e quelli dell'uomo, o meglio, I'incontro di Dio e dell'uomo:
i questa l'idea matrice vincenziana, come a stato detto. Le
conseguenze the M . VINCENT tira non stanno secondo un rigore logico, ma sono informate dalla fede operosa e dalla carita
operosa. E' opportune dunque dare un quadro generale del contenuto della tesi the viene proposta.

Nella I' parte, the consta di tre capitoli, si cercano le origini
della spirituality dell' azione, rimanendo sul terreno del misticismo francese . L'affermazione piu nuova sta net fatto the M. VINCENT non G un mistico.

La giustificazione di questo comportamento viene data nelIa II' parte del lavoro, dove si riassume la importante trattazione delle f onti e degli studi vincenziani. Personality e pensiero
di M. VINCENT, qui vengono avvicinati con deciso impegno critico
e interpretativo. Il capitolo 4° per esempio c un tentativo di sistemazione e interpretazione nuova del pensiero vincenziano. Il
fondatore della Missione viene definito anzitutto uomo provvidenziale, valutazione suggerita dall'esame delle lettere, the rivelano un uomo profondamente compreso dei bisogni e delle attese
dei poveri. Dalle conferenze vengono colti due elementi essenziali:
la interiority vincenziana e la sua forza innovatrice, fondata sul1'esperienza. Di qui sono nate le due << regole » .
Queste due prime parti non sono solo preparatorie all'ana-

lisi della spirituality di M. VINCENT, la quale viene svolta nella
1110 parte, ma anche indispensabili e condizionanti ai fini della
interpretazione the si c voluto dare. Viene esaminato lo spirito
dell'azione vincenziana, protesa verso i bisogni umani e pervasa
dalla carita interiore e operosa. In forza di cid M. VINCENT
conduce la sua opera con uguale attenzione a Dio e ai poveri.
La fede vincenziana vuole essere intelligenza pratica delle situazioni. La spirituality comincia cos': ad articolarsi motto distintamente: dalla Provvidenza divina, in nome delta quale vengono
colti i piii profondi bisogni umani, alla valutazione dell'elemento
volonty orientata, da una parte alla conformity con v le bon
plaisir de Dieu o (p. 241), dall'altra a una illimitata disponibility;

di qui it senso vivissimo delta misericordia di Dio e di una comprensione attiva delle attese umane; di qui inoltre l 'autenticity
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pensiero vincenziano e di rilevarne le molteplici implicazioni
esistenziali. Nel cap. 4° si trattano le fonti e gli studi vincenziani
con procedimento metodico e critico. Il normale sviluppo di
questo capitolo si trova nei due seguenti, 5°-6°, dove e presente
un maggiore impegno interpretativo. L'edizione del COSTE (19501925) a stata integrata con le edizioni aggiuntive del DODIN
(p. VI-VII): anzitutto it vol. XV Paris 1970 the completa l'edizione 1920-25, poi gli Entretiens spirituels (Tours 1960). L'Ope-

ra Omnia, edizione italiana (Roma 1952), e edizione spagnola
(Salamanca 1972) Sono servite per la consultazione. Le varie aggiunte seguite hanno variato la enumerazione delle lettere e delle conferenze, ovviamente. In M. Vincent. Le grand saint du
Grand Siecle del COSTE e piuttosto povera 1'analyse spirituelle
et intellectuelle, secondo it giudizio del COGNET.
Tra le fonti e pure l'edizione del PEMARTIN (1880-1891, non

tanto per esattezza critica quanto per utilizzazione dei riferimenti riportati prima del 1900, in studi e biografie varie. In tal
modo abbiamo potuto dominare le citazioni the fanno it BEsSELLERE, it BOUDIGNON, II MOTTE ecc... Tra le fonts compaiono
le due Regole ovviamente e lo stesso ABELLY (p. VI-VII).

Molto varia e l'indole dcgli studi utilizzati:
biografie, opere di storia generale e specifica:

SARI

JUVA,

COSTE, MADUIT, ORCIBAL, DAGENS, COGNET, BOGLIOLO,
PRUNEL, de VEGHEL, MARTINA, MENABREA, GOSSELIN ecc...

monografie, ar ticoli, riviste, con preferenza a DODIN, CALVET,
D'AGNEL, ROUANET, ROSSETTI, DEFFRENNES, RICCARDI, IBANEZ, MUNETA, HERRERA, PARDO;

opere di teologia spirituale, con preferenza ad autori di grande equilibrio e chiarezza: TRUHLAR, VON BALTHASAR, BoROS, RAHNER, GARRIGOU-LAGRANGE, Roo MARIN, DE

GUI-

BERT, GUITTON, HUONDER, MOUROUX, MATANIC, SANSON,
MARITAIN

e altri;

enciclopedie di spirituality: quella diretta da L. BOUYER
(1960), quella spagnola (1969);
opere di autori del secolo XVII: BERULLE, SALES, CANFELD,
PASCAL, ABELLY, CARTESIO, BOSSUET ecc...

La possibility di ridurre a un certo sistema it frammentario
pensiero vincenziano non a preclusa; in questo lavoro si sta dando la prova the qualcosa e cominciato, pur restando fermo the
<< Vincenzo e stato fedele all'esperienza >> (p. 51).
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faction, par la realisation que la pensee de M. Vincent s'est manifestee» (p. 47).
Se quindi gli scritti vincenziani si qualificano come sintesi
spirituale - e ora ne comprendiamo la portata - e tutta da
rivedere la posizione di M. VINCENT rispetto ai mistici dell'epoca. II suo pensiero tende al pratico. E' l'esperienza concreta cio
the conta. Data la estrema sobriety - e quasi poverty - speculativa, Vincenzo non a un mistico confeldiano, non e neppure
an mistico berulliano; non a una creatura spirituale soltanto
di Francesco di Sales: egli assimila da piu correnti spirituali e
opera una sintesi nuova. Il gruppo dei mistici del Rambouillet
ha nomi notissimi e meno noti, ma Vincenzo non c'e Ira gli uni
ne tra gli altri. E' the egli << si tiene sul terreno concreto, si lega
alla volonta di Dio the deve essere compiuta con amore e con
vera disponibilita... Egli non e an mistico alla maniera dei mistici del secolo XVII, oppure e si un mistico ma in maniera originale: it suo amore e per i poveri e amore verso Cristo, cui si
arriva attraverso i poveri » (p. 48-49).
Intanto ci troviamo in difficolty con it BREMOND, secondo
it quale ale plus grand de nos hommes d'oeuvres c'est le mysticisme qui nous l'a donne » (p. 50). Forse questo « Vincenzo
mistico >> va interpretato col metro dell'azione, forse it BREMOND
vuole alludere alla capacity di sintesi operativa, di cui si e detto?
E' the per not la mistica di Vincenzo presenta an equilibrio
superiore al misticismo del secolo XVII, perche fonde meravigliosamente la contemplazione e l'azione; e l'abbiamo definita
spirituality dell'azione » (p. 50). Tale fusione come tendenza e
riscontrabile anche tra i mistici. M. Vincent ha it merito di averla
attuata in modo singolare.

LE FONTI E GLI STUDI VINCENZIANI
Il pensiero vincenziano per secoli e rimasto inesplorato.
Cio costituisce una grave lacuna, anche se, attenti a un vasto
materiale bibliografico, si possa dire the su M. VINCENT Si e
scritto e si scrive molto tuttora. Vi sono state e vi sono molte
biografie, elaborate storicamente, arricchite di documenti nuovi
qua e ly, devote. Ma lo studio della dottrina vincenziana e rimasto passivo, o quasi insignificante. A colmare la lacuna e a
orientare eventualmente le ulteriori ricerche si colloca questo
lavoro, the offre una vasta informazione bibliografica oltre al1'approfondimento, di cui si e detto sopra.

Si e cercato di restate fedeli alle fonti propriamente dette,
cioe agli scritti vincenziani, ma anche di raccogliere una documentazione e informazione vaste, al fine di collocare storicamente it
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rico del suo maestro, ma le fonti di ispirazione sono comuni.
dipende o e piu vicino alla scuola italiana
(p. 36-39), soprattutto all'opera ascetica Il combattimento spirituale e alla dottrina di BATTISTA da CREMA (p. 40). La tendenza
FRANCESCO DI SALES

della spirituality della Compagnia di Gesu e duplice, mistica e
attiva nello stesso tempo.
Si potrebbero fare altri nomi e ricordare altri gruppi, ma
quanto detto serve per dare l'idea di cio the agisce in seno al
misticismo francese, e anche di cio the reagisce, ma pur sempre
della sua forma peculiare e insieme complessa, l'eclettismo. Forse
sempre la spirituality cristiana sara agitata in ordine al raggiungimento della sintesi azione-contemplazione, in ordine a questa
vitale composizione degli interessi di Dio e dei bisogni umani.
Un fatto indiscutihilmente interessante a la espcrienza vincenziana, nella quale c'e un perfetto cquilibrio tra azionc e contemplazione. La carity da forma sia alla vita di unione con Dio
sia alla vita di servizio verso i poveri. E M. VINCENT cerca di

adeguarsi continuamente ai bisogni dei poveri, di appropriarsene
e di risolverli. E' qui la sua autenticazione spirituale, il suo
metodo e la sua praticity (p. 30-43). « L'eclettisrno dunque, comune a tanti maestri spirituali del '600 diviene in VINCENZO

una necessity vitale... (egli) ha contribuilo a ristabilire l'equilihrio tra esperienza pura di Dio e l'esperienza pratica dell'uomo, e
soprattutto a valorizzare ed estendere la vita interiore attraverso
l'azione >> (p. 43, 45).
I tentativi di semplificazione della spirituality sono preziosi,
ma non sempre riescono; lo sforzo di giungere a una sintesi,
quale si trova in M. VINCENT, non solo convince di piu, ma e
una necessity. Fondando su tale principio la spirituality vincenziana, la si libera dalla generalizzazione e la si valuta nella sua
attualizzazione.
E siamo alla terza difficolty, cioe Vincenzo considerato ne
mistico ne umanista (p. 45-47, 126-129). E' the l'umanesimo
cristiano come si presenta net secolo XVII puo sembrare ancora
astrattivo, platonico e idealizzante. II BREMOND per esempio preferisce l'umanesimo devoto (p. 127-128) di questo secolo, perche piu concreto, all'umanesimo cristiano, piu speculativo. M.
VINCENT non puo essere annoverato tra gli umanisti, neppure
tra gli umanisti devoti: egli e profondamente umano, realista,
concreto; egli e per le situazioni di bisogno, egli annunzia piu una
umanizzazione the an umanesimo, perche it mistero the lo ispira c la Incarnazione di Cristo, cioe l'amore pratico, of fettivo, visibile di Dio verso l'uomo. Invece l'umanista secondo la coscienza
cristiana del '600 e prevalentemente an pensatore, an teorico.
Percib a giusto quanto dice M. CALVET: « C'est surtout par
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a un successo esclusivamente interiore, cioe servono a dare progressivamente l'esperienza piu pura di Dio » (p. 22).

Questa sintesi e di ordine vitale e operativo. Solo cost
Sono accettabii affermazioni come queste: << L'amore di Dio, proprio perche manta di esperienza, va soggetto a illusioni; ma l'amore del prossimo e piis difficile... Tale amore non e senza l'amore
di Dio, ma e piu dell'amore di Dio... L'amore verso Dio glorifica Dio, l'amore verso i poveri glori f ica Dio e l'uomo » (p. 177,
178). E piu avanti: < Il mistero della Incarnazione e it mistero
delta esperienza. Berulle afferma the Dio creando l'uomo si e
trasformato in amore. Vincenzo si spinge piu avanti: Div si e fatto

amore perche si e fatto uomo » (p. 179). Affermazioni, dicevamo, fatte da noi, ma la cui sostanza M. VINCENT ha vissuto pienamente. 11 servizio dei poveri, come spesso egli ricorda alle
Figlie delta Carity, e importante quanto ('amore di Dio, quanto
t'orazione stessa: << quitter Dieu pour Dieu >> (p. 317).
E' t he M. VINCENT si impone piu per cio the richiama the

per cio the egli definisce. La sua spirituality a come la vita in
movimento.
La seconda difficolta e piu complessa delta prima, perche
rinvia a tutto it milieu mystique (p. 4-50). Quale fisionomia bisogna cogliere? It misticismo e it fenomeno prevalente del '600 oppure e una componente insieme a tante altre componenti delta
spirituality? Certo e the it misticismo francese sta a indicare
una variety di indirizzi e tendenze, e percio fa problema. Salesianismo, berullismo, giansenismo, spirituality Bella Compagnia
di Gesu, scuola francescana, Carmelo, scuola italiana, misticismo
reno-fiammingo, lo pseudo Dionigi, gli Istituti di vita attiva
ecc... formano tanti nuclei. I migliori mistici del secolo XVII
dimostrano una formazione eclettica. E' detto a p. 7: < La richesse des mouvements spirituels en France au XVII siecle se
laisse mal enfermer dans les cadres des ecoles ou des groupes:
au-de Id des ecoles et avant elles, tout le siecle puise dans un
heritage commun: la Bible, Denys, la spiritualize rheno-flamande,
la tradition carmelitaine. Ainsi apparaissent des tendances, theologiques, humanistes ou psychologiques, qui depassent les individus et par rapport auxquelles tous plus ou moins se definissent >>. Infatti, in campo di spirituality difficilmente si trovano forme originali, semplici e del tutto indipendenti. Il successo
migliore di una spirituality sta nella sua sintesi. Di ogni maestro
spirituale potremmo scoprire the in fondo it suo pensiero tende alla sintesi e the piu spesso e di tipo eclettico.
L'insegnamento di BENOIT de CANFELD ha chiare dipendenze dai mistici del nord, da DIONIGI, dal neoplatonismo e dall'agostinismo, e vi sono perfino influssi delta scuola italiana.
BERULLE e un discepolo di CANFELD, piu sistematico e piu teo-
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da Vincenzo a un uomo bisognoso di infinita tenerezza >> (p.
176, 177).
La infinita vanity dell'uomo richiama la infinita ricchezza di
Dio a riversarsi su di lui. Piu si e poveri e piu si e, per legge di
contrasto , a livello dell'essere , correlati a Dio. Cosl nasce la
legge della carita , the ripete la stessa arte di Dio nella creatura.
LA SINTESI VINCENZIANA

Si e detto sopra the to sforzo costante di M. VINCENT Consiste net fondere insieme l'azione e la contemplazione. Di qui e
nata una formula nuova, espressa net titolo: spirituality dell'azione. Ma it domino della materia vincenziana, cioe dei copiosissimi scritti, e avvenuto solo relativamente, a causa di difficolta the incontra chiunque voglia organizzare it pensiero vincenziano.

Le difficolta sono tre principalmente:
1°. it pensiero vincenziano a utilitario e occasionale, privo quindi di ogni sistematicita;

2°.

M. VINCENT

assimila con vivo senso di adattamento da piu

parti: it suo spirito e aperto a ogni indirizzo, ma seleziona

opportunamente influssi, idee ed esperienze, sicche ne risulta un eclettismo spirituale;
3°. M. VINCENT non e tra i mistici ne tra gli umanisti.

La prima difficolta a relativa alla particolare produzione letteraria vincenziana, the si presenta come raccolta di note e di
appunti, soprattutto di lettere, dove si risponde a situazioni precise, dove si susseguono intuizioni e adattament, dove c tradotta
una esperienza ordinaria di Dio a servizio della carita e della socialite. Per superare questa difficolta si a cercata 1'unita interna della evoluzione spirituale di M. VINCENT, tenendo conto
sia degli scritti sia delle realizzazioni. << Sicche la originality vi-

vente di tale uomo d'azione va collocata secondo tre condizioni,
the sono nello stesso tempo la maniera per riconoscerla: 1. - non
separare mai la vita personale di Vincenzo dalle attivity in cui si
esprime; 2. - non separare mai la sua vita e la sua opera da una
pro f onda ispirazione religiosa, per cui i dettagli, it metodo, le

direttive tendono a creare un'autenticita di rapporti con Div e
coi poveri; la sensibility sociale vincenziana e la stessa organizzazione per le molteplici forme di servizio e di assistenza sono
funzioni e non finality primaria. A scegliere pert tra queste
funzioni e le estasi, l'altenzione di Vincenzo e per le prime e non

per le seconde; 3. - vita opere e organizzazione devono condurre
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Nel cap. 7° (p. 157-195) sono ampiamente trattati questi
problemi secondo lo spirito dell'azione vincenziana. Il nucleo
della tesi sta nelle p. 173-176. M. VINCENT vede Dio nell'uomo,
cioe nel povero. Qui e lo spirito nuovo del secolo XVII : nuovo,
perche e l'azione the consente una esperienza diretta dell'uomo;
nuovo, perche it misticismo francese tendeva nella direzione
opposta di vedcre in Dio, e forse di vedere solo in Dio ; nuovo,
perche orienta verso un'umanizzazione piu pregnante the non
l'umanesimo cristiano, e perfino devoto.
Per questa ragione, le p. 101-153 costituiscono una premessa di approfondimento teologico, dove insieme alla ricchezza della interiority vincenziana, the e carica tanto di implicazioni esistenziali quanto di feconda passivity e di ricerca del
volere di Dio, e contrapposta la reazione the agiva tra misticismo e umanesimo. Ma << Vincenzo non a ne un mistico ne un
umanista, ma profondamente umano > (p. 126). Cio e detto con
chiaro fondamento e anche per ragione di metodo. Si e pensato
cos! di indicate almeno - se forse non a ancora possibile definire - l'originality di questa spirituality nella sua forte sintesi di immanenza e di trascendenza, di storia e di grazia, di
azione e di contemplazione, di mistero e di temporality. Sin
dalle prime pagine (p. 1-3) cio e racchiuso net termine circolarita: ossia, dal mistero di Dio al mistero dei poveri, e viceversa. Il vedere Dio nell'uomo (p. 174) risponde allora alla medesima circolarity (p. 1). M. VINCENT non da pero una formulazione logica, non elabora speculativamente i dati della sua esperienza: suggerisce ma non sviluppa, intuisce ma non sistema, richiama ma non definisce; e quel tanto the si pub cogliere come
linea di massima e la sua intenzione evangelica, la sua attenzione
alle necessity del mondo (p. 92).
<< Le Fils de Dieu... s'est fait homme comme nous, a/in
que noes soyons non seulement sauves, mais sauveurs comme
lui > (p. 175). Tutto viene fondato sul mistero dell'Incarnazione (p. 175-176): M. VINCENT ammira it volto umano di Dio
the e Gesu Cristo, c percio estende la sua azione secondo it bisogno dei poveri, nei quali si compendia it valore di ogni uomo
(p. 175). Serva a illuminare it testo seguente: << It Dio dal volto
umano, come Vincenzo preferisce presentarlo, assumendo it meglio delta dottrina delta Ecole Francaise e delta Introduction
a la vie devote, non ci perde in trascendenza e in dignity ; e l'uomo ritrova in tal modo it valore delta sua esistenza nella realty
del Corpo mistico. Intuizione questa the ci introduce net cuore
delta spirituality vincenziana, the e la carith... Tramite l'esercizio delta carita l'uomo a sottratto alla vana compiacenza, si fa
attento a tutti i bisogni delta esistenza dei poveri. L'uomo visto
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Tuttavia bisogna ritenere questo in maniera incontrover-

tibile: the M. VINCENT ha impostato la sua vita spirituale molto
concretamente, percio la definizione della sua spirituality non
puo essere the sintetica e dinamica; cioe < SPIRITUALITA DELL'AZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA ESISTENZA INDIVIDUALE
CONTINUAMENTE VERIFICATA SULLO SPIRITO DI CRISTO E COME
TALE ATTA AD ASSUMERSI PRECISE SITUAZIONI UMANE IN
CUI LA ESPERIENZA DI DIO E IL SERVIZIO DI Dio VIENE A COMPIERSI NELLA ESPERIENZA E NEL SERVIZIO DEGLI UOMINI ATTRAVERSO L'AZIONE >>

(p. 366).

Se la prima parte della tesi offre un quadro orientativo verso
l'azione, mentre la seconda parte tratta della metodologia e dei
problemi teologici connessi con la spirituality vincenziana, a nella
terza parte the si attua it veto piano del lavoro, dove al dominio
delle fonti si aggiunge anche l'impegno della interpretazione.
L'analisi nel suo sviluppo ha ipotizzato formule nuove, ha offerto suggestioni, ha messo in luce valori e dato indicazioni precise in ordine alla vita spirituale. Sicche la spirituality vincenziana,
proprio in quanto spirituality dell'azione, non solo contiene creativity ed a adattamento e dinamismo, come e stato spiegato, ma
anche la sua stessa struttura, le sue articolazioni, i suoi appelli
presentano nello stesso tempo uno straordinario potere mistico.
Non e piu it << contemplativo >> a imporsi, ma l'« attivo-contemplativo >>; non la mistica pura, ma l'amore of fettivo. Quindi e
esatto dire the Vincenzo non a tra i mistici ne a un mistico - se
per mistico intendiamo it maestro di vita spirituale tipico del secolo XVII, cioe sistematico, penetrante e speculativo, e tanto
meno se dovessimo intendere con quel termine coloro the Sono
favoriti di doni straordinari: visioni, rapimenti, estasi ecc... Tuttavia M. Vincent nella sua esperienza ordinaria di Dio Testa un
mistico ca pace di sintesi, piu eclettico the originale, pratico e
umanissimo.
Tutto cio the la grazia fa in not - e tutto cio the not fac-

ciamo per la grazia - e di ordine mistico, a vita mistica. Affermazione, questa, verificabile attraverso la riflessione sulla condotta

di

M. VINCENT. E' PIU BELLO, PIU STIMOLANTE E FECONDO

PER LA VOCAZIONE CRISTIANA CONVINCERSI CHE DIO E ALLA
PORTATA DI TUTTI, CHE DIo E PER TUTTI, E INOLTRE CHE IL
SUO AMORE UNIFICA E NON SEPARA. Le grazie straordinarie, i

doni singolari, le esperienze del tutto passive della presenza di
Dio nell'uomo ci sono state e ci saranno sempre. Se e mistero cio
the Dio da a tutti, piu grande mistero a cio the Dio da ad alcuni.
Tutte le esperienze spirituali valgono, tutte sono salvifiche. Se
fino a ieri - anche se questo ieri e o puo essere it medesimo
Grand Siecle mystique - si 6 creduto al privilegio della vita
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mistica restringendolo a pochi , quasi the 1'altro fronte di esperienza non fosse fecondo e nobile quanto it primo, in nome di
M. VINCENT e per la verita della sua vita di comunione con Dio e
coi poveri , bisogna rallegrarsi the la vita spirituale abbia acquisito
piu evidenza e praticita per tutti.
La spirituality vincenziana ha tutti gli elementi e la verita
e la grazia della vita autenticamente mistica, ma pure ha la forza
creatrice , attualizzante e pregnante dell'azione. In essa a la glorificazione purissima di Dio e l'assunzione di ogni situazione, in
cui l'uomo ha bisogno di essere amato e liberato (p. 347-357).
Roma 29 giugno 1975
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DIs MISSIONIBUS AD POPULUM
PROBLt MES ET TENDANCES
Emilio CID
Sommaire
Renovation des missions
Leur caractere massif , leur expose baroque des verites eternelles, une
orientation prcsque exclusive vers la confession et une predication morale
negative et individualiste, ont fait perdre aux missions traditionnelles autorite et influence.
Nos Constitutions et la Declaration u De actuositate apostolica * nous
exhortent a renover cc ministcere. Bcaucoup de Provinces s'y essayent.
II y a deux sortes de missions, Bien distinctes: la mission a long terme
et la mission de quelqucs jours.
Probleme des missions
Nous pouvons le situer dans les objectifs g^raraux, les objectifs concrets et dans la methode.
Les objectifs generaux sont deux:
- Renouvellement de la vie chretienne: le passage de l'indifference
a Ia foi ; de la foi routinicrc a la foi personnelle, dynamique, engagee, avec
un sens ecclesial centre sur ]'Eucharistic.
- Reorganisation paroissiale: animation d'une paroisse, lancement de
nouvelles campagnes, formation de groupes, promotion de ministeres lairs,
etc....

Les objectifs concrets doivent etre etablis, lors de la preparation de la
mission , par rapport aux besoins du village, en harmonic avec la pastorale
locale et en dialogue avec tous Ics interesses.
Dans la methode it faut distinguer le message , son destinataire et la
maniere de le communiquer.
La mission traditionnelle partait du message a transmettre . Aujourd'hui,
it notts faut partir de l'homme concret auquel est adresse le message, pour
l'accompagner dans son cheminement vers la conversion, sa formation et son
instruction.
4 thode », simple et directe, est encore d'actualite. La perLa « Petite M
sonne du missionnaire, a la foi transparence, imaginatif et createur, avec
une mentalite nouvelle, est toujours au coeur do toute methode.
Points communs a toutes les methodes
Toutes les Provinces mentionnees dans cc compte rendu font, ou sont
sur Ic point de faire, des experiences missionnaires. Leur commun denominateur scrait:
- Les programmes traditionnels ont profondcmcnt change.
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- Des religieuses et des laIcs travaillent en equipe avec les missionnaires.
- On utilise a peine les moyens audiovisuels.
- Les missionnaires sont tres satisfaits des resultats.
- L'accent n'est pas mis par tous sur les memes points des divers
objectifs.

PROBLEMS AND TRENDS
Summary
Renewal of the Missions
The missions had fallen into disuse because of their massive style, their
quaint exposition of the eternal truths, an orientation almost exclusively
toward confession and moral preaching that was negative and individualistic.
The Constitutions and the declaration « De actuositate Apostolica » have
urged the renewal of this ministry and many Provinces have endeavored to
do so.
There are two types of missions in use among us: the long-term mission
and the mission of a few days durations.
Problems of the Missions
We can categorize them as general objectives, specific objectives and
method. The general objectives are two:
- The renewal of the Christian life: a passing from indifference to
faith, from routine faith to a personal faith which is dynamic and involved,
with an ecclesial meaning centered in the Eucharist.
- Parochial reorganization: animation of a parish, starting of new endeavors, formation of groups, promotion of the ministry of the laity, etc.
The specific objectives should be drawn up when the mission is prepared in relation to the needs of the village, in cooperation with the local
pastoral and in dialogue with all those interested and concerned.
In the method one must discern the message, those for whom it is
destined, and the manner of communicating it.
The traditional mission started with the message to be transmitted;
today we must start with the specific man to whom the message is addressed
in order to accompany him on his path towards conversion, his formation
and instruction.
The little method, simple and direct, used to preach, is still very timely
today.
The person of the missionary, of transparent faith, imaginative and
creative, with a modern mentality, is always the center of every method.
Points common to all the experiments
In all the Provinces who have mentioned these experiments in their
reports, or who are ready to undertake these missionary experiments, we
will find the same common denominators:
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- Dialogue with the people is used in varying degrees.
- Religious and lay people work as a team with the missionaries.
- Audiovisual methods are seldom used.
- The missionaries are very satisfied with the results.
- Emphasis is not placed on the same points but on differing objectives in
the various areas.

PROBLEMAS Y TENDENCIAS
Renovaci6n de las misiones

Despues del Concilio Vaticano II las misiones parroquiales
quedaron medio arrumbadas como'instrumentos anacronicos. Realmente tenlan muchos defectos que es justo reconocer: su caracter
masivo, la exposition barroca de las verdades eternas, la orientacion casi exclusiva hacia los sacramentos, la predication de una
moral negativa e individualista. A esto hay que anadir el aparato
externo desplegado particularmente en la ciudades con poco respeto a ]as personas.
Hoy creo que se puede constatar tin renacimiento timido y
sobre todo una busqueda ansiosa de nuevas formas acomodadas
a nuestro tiempo.
El articulo 21 de las Constituciones pone en el primer lugar
de nuestros ministerios el mas traditional de todos ellas: las misiones parroquiales. La declaration << De Actuositate Apostolica v
insistc en la misma doctrina. Y ambos documentos contienen una
exhortation a renovarlas de una manera adecuada a las circunstancias de nuestro tiempo.
Muchas provincias han tornado en serio esta exhortation y
se hacen experiencias para encontrar nuevos caminos. Y cada experiencia va enriqueciendo el sistema, ya sea con elementos nuevos, ya sea con ]a simplification de los antiguos.
Existen dos clases de experiencias irreductibles unas a otras:
la mision de largo p]azo y la mision corta o itinerante que puede durar tres dias o cuatro y mas semanas.

Estas consideraciones no se refieren a las experiencias bien
conocidas a largo plazo: la mision de Campina Verde e Itaparique
en la provincia de Rio de Janeiro, la parroquia de Concepcion en
Panama, las parroquias de Sumampa e Ingeniero Budge en Argentina y el proyecto de Agrimissio del P. Mojica en Colombia.
De todas ellas ha informado Vincentiana, el Boletfn de la CLAPVI

- 278 -

y el Informativo S.V. Sin duda hay mas proyectos en esta misma Linea, pero se describen como parroquias.
Este articulo mira especialmente a la mision itinerante con
la intencion de ver ]as lineas diversas que sigue cada provincia,
ateniendome a sus boletines principalmente, sin intencion de pasar
juicio sobre la validez del metodo.
Problema de las misiones

El problema de las misiones puede localizarse a mi parecer
en tres puntos claves:

- Los objetivos generales de las misiones.
- Los objetivos concretos de las mismas.
- El metodo.
Los objetivos generales

Los objetivos generales de las misiones segtin el articulo
21 de las Constituciones son dos: ]a renovation de la vida cristiana y la reorganization parroquial. Los dos se completan mutuamente y son igualmente esenciales.
La renovation de la vida cristiana puede plantearse en distintos niveles segun el grado de formacion de la comunidad
cristiana a la que se va a misionar. Puede ser una precatequesis
en orden a sensibilizar religiosamente a un pueblo indiferente
y alejado, puede ser una conversion a una fe personal en un
pueblo rutinario, puede ser una conversion a una fe comprometida y dinamica en un pueblo individualista. Una meta final sera
siempre una orientation hacia la comunidad cristiana reunida de
una manera consciente alrededor de ]a Eucaristia.
La reorganization parroquial puede tener asi mismo muchas
lineas: ]a simple animation de una comunidad ya organizada, el
lanzamiento de una campana previamente programada por el
equipo parroquial y los misioncros, la formacion de grupos de reflexion cristiana, la formacion de ministros laicos donde el sacerdote no puede estar hahitualmente presente, etc.

Objetivos concretos
Los objetivos concretos no son otra cosa que una planificaion
de la mision teniendo en cuenta las necesidades del pueblo y su
disponibdidad, y en relation con la pastoral local y en dialogo
con los pastores, contando con sus capacidades y disponibilidades.
Todo esto supone que hay que dar mucha importancia a la pre-
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paracion de la mision y a la planificacion de la postmision pars
crear los instrumentos adecuados de perseverancia , si la parroquia
no los tiene ya.
Metodo
En el metodo podemos distinguir tres puntos: el mensaje
a comunicar, el metodo de ]a comunicacion y el destinatario.
La mision tradicional partfa del mensaje para comunicarlo
de ]a mejor manera, ahora tenemos que pensar en partir de la
persona concreta del destinatario para acompanarlo en la busqueda hasta descubrir en su companfa el mensaje y seguirlo en las
tres fases : conversion, formation e instruction.
Esto supone una inversion de muchos elementos de la mision: los grupos pequenos, Jos contactor personales, los metodos
activos, el dialogo, la integration de todas las realidades humanas
para que la mision penetre en la vida real, el use de los mismos
vehiculos de comunicacion a los que estan acostumbrados los
hombre de hoy. Aqui tropezamos con el problema de los medios audiovisuales, que tiene muchas dimensiones. La primera
es su use cuando es posible en la catequesis de niiios y adultos
como to recomienda la declaration << De Actuositate Apostolica >.
Lo que no podemos ignorar es la nueva mentalidad que crean
los medios de comunicacion social.

El documento final del Sinodo 1974, aprobado solo en la
primera parte, tiene muchos puntos interesantes para los misioneros.
En este contexto queda revalorizado el v pequeiio metodo
que significa un estilo sencillo y directo de predicar el evangelio
de la manera mas acomodada posible a los oyentes.

Naturalmente en el centro del metodo esta la persona del
misionero, que, aparte de su fe transparente en su vida, ha de ser
hombre imaginativo y creador, con una mentalidad nueva para
comprender v comunicar. No hay formulas hechas y ha de ser
capaz de crearlas en cads momento.
Puntos comunes a todas las experienclas

Todas han cambiado profundamente los temarios tradicionales. Ya no se ve tan claro si es solo un cambio de forma o es
un cambio profundo de actitud ante la nueva realidad del mundo.
Todas las experiencias en curso coinciden en valerse de
auxiliares rehgiosas, seminaristas o simples laicos en orden a
llegar a un contacto personal. Este elemento no es nuevo pero
se ha ampliado macho la base y los cometidos.
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Se ve una tendencia en diversos grados a las formas dialogantes con el pueblo.
Se ve en cambio que los medios audiovisualles apenas se han
incorporado a las tecnicas de la mision, si se excepttia la mision
de Vieux Berquin (Nord) dada por los padres de la provincia
de Paris.

Es frecuente que los misioneros terminan por entusiasmarse
con la obra de la mision at descubrir la fe del pueblo de Dios.
Es la misma experiencia de San Vincente que descubri6 la fe
latente en el pueblo de Dios en Folleville asf como descubri6
la caridad en Chatillon-les-Dombes.
Dentro de esta forma comun el enfasis varfa mucho. Unos
insisten mas en los sacramentos, otros en la evangelizaci6n profunda y en la organizaci6n parroquial. Unos ponen el enfasis en
un tipo de moral individual y otros en una moral social y comprometida.
ENSAYOS
Argentina

En Argentina se dan los dos sistemas at mismo tiempo.
Las parroquias de Sumampa e Ingeniero Budge estan en la Linea
de las misiones a largo plazo. La casa de Cordoba sigue fiel a
la mision tradicional acomodada a las realidades argentinas. No
tengo datos para apreciar su evoluci6n. (Cf. Boletin de la
CLAPVI, n. 5, 1974).
Curitiba ( Brasil)

Aparte de las parroquias, que podrfan considerase como
misiones a largo plazo, se dan misiones itinerantes de pocos
dfas. Se desarrollan en parroquias dispersas, organizadas ya con
comisiones parroquiales, grupos de reflexion cristiana, catequistas o ministros laicos para la animaci6n de las comunidades
donde el Sacerdote no llega habitualmente.
Los objetivos de estas misiones miran a la renovaci6n de
la vida espiritual y a facilitar los sacramentos at pueblo donde
el sacerdote no puede llegar. Al mismo tiempo se atiende a la
animaci6n y renovaci6n de Los equipos parroquiales.
El temario, a juzgar por el de la mision de Irati, se concentra casi exclusivamentc en los mandamientos con enfasis en
la moral individual. La evangelizaci6n profunda con la propuesta
del misterio de Cristo no se ve de la misma manera, como tampoco la incorporaci6n de Las realidades humanas y de los aspectos
dinamicos del cristianismo. (Iprosul, n. 13, 1975).
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En las estadisticas del P. Rojas (Circ. n. 12, 1973) figura
una casa dedicada a las misiones con tres sacerdotes. No tengo
datos en este momento sobre sus actividades y menos sobre los
metodos seguidos. La conocida experiencia del P. Mojica pudiera figurar entre las misiones a largo plazo.
Cuba

Hablando con el P. Lazaro Ibanez durante la Asamblea
General descubrimos entre los dos que estaba inventando un metodo elemental de dar misiones en el ambiente cubano. Al llegar
al pueblo se pone en contacto con el sacerdote, si lo hay, y con
los grupos activos de la parroquia. Discuten las necesidades de
la comunidad y trazan un programa de acci6n, que realizan lo
mejor que pueden. Esto es una misi6n elemental con muchas
virtudes inasequibles en otros ambientes: el contacto personal
en todo momento, la colaboraci6n del pueblo, la sencillez de
los medios usados. Todo responde a un imperativo vital.
Mexico

La provincia de Mexico tiene una larga historia de misiones
en la linca traditional . La mision de Texcoco y Taxco intentan
ser una experiencia renovadora.
El metodo, elaborado de comun acuerdo por misioneros y
parrocos , se ensaya en las parroquias de la Congregaci6n, en
unas condiciones casi 6ptimas.
Los objetivos son los genericos, acomodados a la realidad,
en cuanto puede preverse : 1. Profundizaci6n de la fe ( purificaci6n de la fe), 2 . Reorganizaci6n parroquial : creaci6n de grupos por la necesidad de profundizar la fe. Crear conciencia de
parroquia y de comunidad eclesial. Se excluye deliberadamente
la celebraci6n de matrimonios en este momento, que al mismo
tiempo puede significar una exclusi6n de una sacramentalizaci6n
indiscriminada.
El metodo conserva muchos elementos tradicionales : rosario
de aurora, actos generales y actos particulares ; pero tiene muchos
elemento renovadores : la preparaci6n en equipo entre parrocos
y misioneros , la evaluaci6n conjunta de cada dia, el metodo dialogante aplicado con amplitud , la participaci6n de los laicos, el
temario orientado hacia las realidades humanas y la formaci6n
de grupos de cristianos comprometidos para una reflexi6n cristiana ulterior a la mision . ( Boletin Provincial , 1975, n. 7, pagina 284-288).
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Un equipo de la provincia de St. Louis en los Estados Unidos ha diseflado un nuevo plan de misiones, que han ensayado
ya con exito. Trabajan en colaboracion con religiosas y otros
auxiliares, pero apenas sabemos otra cosa. Espero que en el futuro podre presentar a los lectores de Vincentiana una informacion mas completa. (Cf. Vinc. 1975, f. 3, p. 150).
Costa Rica

El P. Drug habla de sus misiones desde la parroquia de
Talamanca. Pero nada sabemos de su metodo. (Cf. Nuntia, n. 11,
p. 19 ed. esp.).
Filipinas

Despues de algunos ensayos esporadicos en el pasado, la
provincia de Filipinas ha constituido un equipo para organizar
las misiones parroquiales en la provincia. Lo forman el P. Rene
Ruelos y el P. Frank Vargas. Los dos han empezado por seguir
un curso de pastoral en el East Asian Pastoral Institute y aprovechan toda clase de experiencias que pueda ayudarles en su
labor.
Asi el P. Ruelos participo en un programa del gobierno de
desarrollo de comunidad y en un seminario de Leadership and
Planning del Asian Institute of Management. Por ambos caminos llego a la conclusion de que estas tecnicas podlan aplicarse
a la formation de comunidades cristianas, y eran un excelente
metodo de penetrar en la mentalidad del pueblo y la mejor guia
en el problema de la comunicacion.
Por su parte el P. Vargas partcipaba con otros sacerdotes
y religiosas en una mision de tipo traditional en un area alejada
materialmente de la parroquia. El exito fue razonable, pero al
evaluarda en comun, llegaron a la conclusion de la necesidad de
lideres laicos para dar consistencia a la mision con una animacion permanente de las comunidades a donde no puede llegar
el sacerdote.
Por fin un equipo intercomunitario ha disenado un programa de misiones en un dossier de 81 paginas para un aiio
completo de duration. Tiene tres fases:

Primera lase. Reconocimiento del terreno y preparation de
auxiliares con instrucciones adecuadas: Relaciones humanas, revelacion, comunicacion, valores filipinos, valores cristianos, liderazgo y motodo. El tiempo para esta fase queda sin definir porque depende de muchas circunstancias.
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Segunda lase. Mision propiamente dicha o tiempo fuerte
de ]a mision. Dura una semana de domingo a domingo ambos
inclusive. Los objetivos son los genericos de ]as misiones: producir una experiencia de fe en el pueblo y la formacion de la
comunidad parroquial.
El me'todo se centra en la celebracion diaria de un Sacramento como punto de partida para una catequesis mas amplia.
El pueblo filipino, bautizado en su mayorfa, ha incorporado los
sacramentos a su ritmo de vida. Partiendo de este hecho se
avanza hacia una profundizacion del mismo, para superar la rutina social de los mismos.

Tercera Ease. Esta fase atiende particularmente al segundo
objetivo de formar la comunidad cristiana en las parroquias. Es
un programa de formacion de lideres cristianos para dar continuidad a la obra de la mision. Esta fase dura nueve meses con
tres sesiones cada mes.
Este programa compromete al obispo, al parroco, a los misioneros, a los auxiliares y a todas la fuerzas vivas cat6licas del
lugar.
Hasta ahora es solo un proyecto sin experimentar todavia.
Parece complicado, pero el tiempo ira diciendo cuales son los
elementos validos y viables en el ambiente. Desde luego necesita
una constancia muy sostenida y mucha paciencia y sin duda
habra que contar con fracasos iniciales hasta que se haga funcionar regularmente.
Paris

Vincentiana dio cuenta de la mision de Vieux Berquin
(Nord) dada por los padres de la provincia de Paris. La experiencia descubrio que era posible dar misiones en Francia. La
novedad parece haber sido el use de medios audiovisuales . Varias
casas de esta provincia figuran con la etiqueta de misiones, pero
no se cuentan sus obras . Solo la casa de Rennes publica un resumen de sus actividades que no permite penetrar en sus metodos (BLF, n. 42, p . 37). (Cf. Vinc. 1974, f. 3, p. 131; BLF,
n. 43, p. 29).
Zaragoza

La mision de Caudete dada por un equipo de la provincia
de Zaragoza con la colaboracion de algun padre de otra provincia y sacerdotes seculares de la Hermandad Misionera intento,
a lo que parece, ser una mision experimental.
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El equipo auxiliar estaba compuesto por seis estudiantes
de la provincia de Zaragoza y dos Hijas de la Caridad de la
provincia de Santa Luisa, que desarrollaron un << trabajo tremendamente constante y eficaz H.
El objetivo principal fue la renovation espiritual de la parroquia mediante una profundizacion en la fe con la integration
de las realidades humanas en orden a un cristianismo dinamico.
En cuanto al motodo se dio una importancia particular a
la juventud, dividida en grupos pequenos y homogeneos que facilitaron el dialogo y los contactos humanos.

En las respuestas a la encuesta , hecha a continuation, hay
algunos datos que pudieran ser significativos:
- Algunos echan de menos que no se les consultara para
los temas.
- Otros querfan mas dialogo.
- Otros deseahan la organization de grupos para continuar
profundizando en los temas de la mision.
- Otros echaron de menos el tema de la confesion y la
facilidad para la misma.
Resulta tambiEn interesante la conclusion 3a. del P. Corera: << Se impone la necesidad de apelar a metodos de grupos
menores, exposition sencilla y dialogo. Debemos arrumbar definitivamente el a sermon >>, por lo menos para la juventud ».
(BI. 4/75; J. Corera, Mision de Caudete. Resultando de una
encuesta a la juventud, 9-4-1975).
Madrid

La provincia de Madrid es entre las provincial espanolas
la que se ha mantenido mas fiel a este ministerio tradicional, y,
dentro de la Congregation, tengo la impresion de que solo las
provincias italianas han hecho algo parecido. En 1973 han tenido
una semana de estudio para ponerlas al dfa. Dos articulos del
P. Pardo nos dan algunas claves para ver la linea actual. (Anales, T. 82 (1974) n. 11-12, p. 77; T. 83 (1975) n. 1, p. 53).
El P. Pardo nos da en pocas palabras la definition de
objetivos: << ...lo esencial de la mision: anuncio extraordinario
del Mensaje Pascual de Salvation. Revision profunda de la vida
moral y sacramental y consolidation de la pastoral ordinaria, de
la que la mision es una ayuda temporal y fraterna ».

Los temarios renovados parece que siguen fieles a las verdades eternas , los mandamientos y los sacramentos , todo ello
positivo y actualizado.
Se ha ampliado notablemente la base de auxiliares de la
mision.
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No se ve claro hacia donde tienden las lineas de la ayuda
fraterna a la pastoral ordinaria.
El P. Pardo echa de menos cierto aparato externo: << La
disminucion del sentido mariano y penitencial de la mision rural
y urbana ha perjudicado a la asistencia y profundidad de los
actos y de la conversion. Se acaba de volver a ello dentro de
los templos y aun fuera, y lo reclama el pueblo con buenos
resultados > (T. 83, n. 1, p. 55-56).
Portugal
Los Padres de Portugal siguen dando misiones a pesar de
que su ministerio es contestado en muchos ambientes. La contestacion misma ha producido en ellos una reaccion sana de autocritica. Sin perder la fe en la mision, han empezado a reflexionar en comun para precisar las metas de las misiones populares,
su posibilidades y los metodos. Sin duda la reflexion realista
sobre la marcha ira abriendo nuevos caminos. (BI. N. 40; Vinc.
74, f. 3, p. 129).
Australia

El P. Turnbull dijo en su discurso programatico de la
reunion de Adelaida: « We will work towards re-establishing
home Missions. This is still one of our main works. Many provinces have them, e.g., Madrid, Western U.S.A., Ireland and
these provinces are doing reasonably well. It is necessary to
examine a method that will be suitable to modern times. It is
necessary also to get suitable men. I would like to look at
the feasibility of an experiment as at Bedford Stuyvescent at
Brooklyn. (Apostolic Renewal. Report of Provincial Meeting.
Jan. 6-10-75, p. 36).

EVANGELIZARE PAUPERIBUS, MAXIME RURUCOLIS
AMORCE POUR UNE RECHERCIII: MISSIONNAIRE
EN MONDE RURAL NON CHRISTIANISE

Depuis plusieurs annees, on constate que des espaces importants du Monde Rural, sont devenus de veritables « deserts
humains et spirituels > notamment dans les paroisses situees sur
la frange des secteurs et des doyennes.

Nous constatons le depeuplement, atonie en tous domaines,
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absence de foi, quelques comportements de tradition aux trois
etapes de la vie et de la mort.
Dans ces villages depeuples, on ne trouve meme pas le
foyer ou la personne susceptible de devenir le noyau d'une
communaute chretienne.

On peut meme se demander si ces espaces
jamais ete evangelises (Boulard).

ruraux ont

Face a cette situation , que fait l'Eglise? (ce n'est pas 1a un
jugement de valeur)

- elle s'est lamente,
- elle a « quadrille > le terrain (tout le territoire est couvert par l'Eglise)

- elle a assure le culte, au prix de quel effort!
- elle a essaye de regrouper les fideles sur des centres,
- de toute maniere , it ne fallait pas eteindre la meche qui
fume encore,
- nous avons une peur panique de supprimer sans remplacer...

Et puis, le nombre des pretres diminuant encore, certains
villages eloignes ont ete pratiquement abandonnes, au grand
dam du clerge.
Les pretres pris par les centres, les pratiquants, les reunions
de toutes sortes, la catechcse, bien des taches materielles, ces
campagnes profondes ont ete absentes de la preoccupation pastorale; it ne s'y passait rien...

Aujourd'hui, nous voudrions bien reagir faire quelque chose,
mais quoi?
Notre inventivite pastorale, nous le reconnaissons bien, est
impuissante.

Que faire dans ces o deserts » ou Pon trouve pas les quelques laics pouvent titre le noyau de la communaute?
Cette esquisse est le resultat de constatations et de questions qui sont celles de plusieurs equipes lazaristes travaillant
depuis longtemps dans differents secteurs ruraux de France.
C'est le resultat des echanges du 10 avril (avec J. SEGUY,
M. MASSIF, L. TATO, equipe ST.ASTIER); du 17 avril (avec
J. TORCEL - equipe ST.ASTIER).

Tout cela est imcomplet, rapide, embryonnaire, c'est bien
evident.

Cette esquisse peat titre toute f ois l'anrorce d'une recherche.

- 287 Etat de la question

Nous sommes a un point charniere de 1'histoire de d'Eglise;
c'est-a-dire que nous sommes a un clivage
- entre 1'Eglise << deja la » (lourde de la tradition et des
comportements du passe)

- et 1'Eglise a faire naitre (Evangelisation - rassemblement)
11 y a < cohabitation et concomitance » de ces deux stades
de 1'evolution de I'Eglise dans le meme secteur et parfois dans
les memes personnes.
Devant cette situation , it y a deux hypotheses de solution:
Jere hypothese: decider de faire de ces espaces ruraux « une
terre brulee »: on supprime tout acte religieux, pour repartir a Zero,

et on procede it une evangelisation renouvelee.
2eme hypothese: on continue it assurer certains service d'Eglise
demandes par les gens (smts, enterrements etc...)
et on procede it une evangelisation renouvelee.
Nous retenons la 2e hypothese.
On ne voit pas pourquoi, dans un secteur choisi, et sur
quels criteres, on priverait les gens de certaines <e ceremonies A
qu'ils demandent a lEglise, alors qu'on les a maintenu dans cette
mentalite et que finalement nous ne sommes pas si surs de la
conduite la meilleure.
Objectif:

gens.
- PREMIERE ANNONCE du Mystere du Salut en JESUS-CH.

(.,'EVANGELISATION » des

- Amorce d'un RASSEMBLEMENT (exx),eaua) des chretiens en Communaute de croyant. (partage de foi, charite vecue)
Les ouvriers
1) UNE EQUIPE TERRITORIALE:

- partie-prenante de la demarche missionnaire projetee,
- qui aurait en charge I'Eglise traditionnelle (smts etc...)
2) UN OU DEUX PRETRES-MISSIONNAIRES

- degages de toute tache cultuelle
de toute tache catechetique traditionnelle
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- consacres totalement a l'EVANGELISATION
- rattaches a 1'equipe traditionnelle

pour la subsistance,
pour le soutien spirituel et affectif,
pour une constante verification du travail,
pour faire le lien entre,
les actes du culte traditionnels,
la Mission.
Style d'intervention
Tout est a inventer...

Ca pourrait etre quelque chose comme ceci:
le missionnaire vit 15 jours - un mois dans le village ou
le hameau,
partage la vie et les preoccupations des gens,
va voir les Bens chez eux,

les reunit chez eux, chez Fun ou 1'autre des foyers,
it s'adonne a une ANNONCE DIRECTE de JESUS-CHRIST,
par la parole,

par le temoignage personnel,
par les media.

Tout cela d'une maniere tres empirique et tres humble,
En tenant compte des « etapes » de l'Evangelisation,
En tenant un << journal d'activite .
Le terrain

Un espace defini par l'Autorite diocesaine qui sera declare
TERRAIN DE MISSION >>.

Comme souvent ces « deserts spirituels se trouvent aux frontieres des secteurs et des doyennes, ce terrain pourra etre
a cheval sur plusieurs structures d'Eglise actuelles.
Difficultes a prevoir

1) Lien entre le missionnaire et 1'equipe territoriale:
- pour toute intervention traditionnelle de l'Eglise quelle
qu'elle soit, poser la question de l'incidence de cette
intervention sur 1'effort missionnaire entrepris.
- Ii faudra qu'il y ait une veritable symbiose entre le
missionnaire et 1'equipe de base.
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Une intervention missionnaire de ce style sera sans doute
limitee dans le temps.
It s'agira , tout au long de 1'experience, de songer a ce que
devra etre I'Eglise qui demeurera apri s.
Points importants

1) Role moteur et v e rificateur du Vicaire Episcopal,
2) Information des gens sur l'objectif poursuivi et les moyens,
3) Verification constante de 1'experience avec 1' e quipe de base,
4) Empirisme controle,
5) Bienveillance du reste du Doyenne et des Doyennes voisins,
6) Prevision et clarte realiste de la prise en charge financii re
de l'operation,

7) Humilite et discretion; pas de declaration intempestive, cc
sont les resultats qui permettront de juger.
Saint -Astier, le 19 avril 1975

UN'INTERESSANTE TRASMISSIONE DELLA RADIO
VATICANA SULL'ORATORIA DI SAN VINCENZO
S. Vincenzo De' Paoli
Riformatore suo maigrado
V. M. = Voce Maschile.
V. F. = Voce Femminile.
ART. = Artista.

V. M. La presente rubrica domenicale non intende riproporre - come abbiamo ricordato altre volte - prediche del
passato con proposito direttamente pastorale, ma offrire saggi
storico-culturali dell'oratoria sacra come arte.

La selezione di questa sera a dedicata a San Vincenzo de'
Paoli, nella interpretazione di Mario Colli.
Presentazione a commenti di Igino da Torrice e Francesco
Pellegrino.
ART. v Gli apostoli, come predicano? Alla buona, in modo semplice e familiare. E questa a la nostra maniera di predi-
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care con un parlare usuale, tanto alla buona, semplice, da gente
di famiglia... Cost predicavano i discepoli e gli apostoli; cost
predicava Gesu Cristo ; ed a una grazia parlicolare quella the
Dio ha fatto a questa nostra umile Compagnia, la grazia di imitarlo net suo modo di parlare ».

V. F. E come una grazia , San Vincenzo cerca di accogliere
ed infondere nei « suoi > quello the Egli chiama it << piccolo
metodo >>, the ci presenta cosl:
ART. << Secondo it nostro metodo, in primo luogo, si spiegano le ragioni e i motivi the possono colpire l'anima e condurla a detestare i peccati e i vizi, e a ricercare le virtu. Ma

vale poco the mi chiarite it grandissimo obbligo the io ho di
procurarmi una data virtu e in the cosa consista >>.
V. F. Ed eccolo, tra 1'altro , con un esempio, di incisiva
vivezza.
ART. << Se uno vuole convincere una persona a diventare

Presidente, a quali mezzi ricorre? Non fa altro the illustrargli
i vantaggi e gli onori the si accompagnano a questa carica...
Un presidente, taro mio, a la prima persona di un Paese;
tutti si scansano davanti a lui e gli cedono it passo; tutti gli
rendono onore; la sua autorit< gli fa riscuotere un gran credito
da pane di tutti ; si pub dire the pub tutto . Caro mio, un Presidente! Non la cede a un Vescovo; gli stessi sovrani hanno per
lui deferenza e to tengono in grande onore. Un Presidente!...
E' senz'altro qualcosa di veramente grande! ».

K E cosi si aggiungono gli altri vantaggi the lui ha di
essere Presidente... Identica tecnica anche per i beni spirituali:
se ad essi si vogliono guidare le anime, non c'c the da far vedere i vantaggi the loro ne deriveranno, in the consistono questi
beni, e quel the bisogna fare per possederli >>.
V. F. Una o tecnica » dunque, per liberarsi, semplicemente, da ogni << tecnica > secentista dell'epoca, entrata, con it barocco e it manierismo , anche nelle Cattedrali e ne aveva impastoiata anche la predicazione.
V. M. Ed affinche i suoi Missionari non temessero dei risultati di questa nuova via oratoria - the era poi quella dells
semplicita evangelica - eccolo a convincerli della sua << presa n
nellc anime.
ART. << E non crediate, amici miei, the questo nostro metodo vada bene soltanto per la gente di campagna, per it popolino, per i contadini. E' una tecnica the va benissimo per it
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popolo - questo st - ma a anche elficacissima per l'uditorio
pia colto e raf finato che abita nei palazzi sontuosi di Parigi o.
V. F. Notate con quanta delicatezza ci dice che Egli stesso
ha usato questo << piccolo metodo >> a Corte, ove...; ma lasciamolo dire a lui:

A RT. « Ma dico ancora di piu: it « piccolo metodo » vale
anche per la Corte... Due volte it a piccolo metodo H ha messo
piede nella Corte, e, se mi a permesso dirlo, a stato ben accolto.
Lo dico anti apertamente: vi ha trionfato, vi si sono visti fruit
meravigliosi H.
V. F. Il film, che, non molto tempo fa, ha richiamato su
di lui l'attenzione anche dei piu distratti, ci dispensi dalla consueta nota biografica. E, data la brevita di questo incontro, ci
sia consentito toccare subito i punti-chiave delta sua vita che
si svolge nell'arco di circa ottant'anni: dal 1581 at 1660.
V. M. Fedele at suo principio che non bisogna mai << scavalcare » la Provvidenza, solo gli ultimi trentacinque anni delta
sua avventurosa vita sono interamente dedicati a quelle mirabili opere che gli valsero anche da parte dei rivoluzionari un
busto marmoreo net Pantheon di Parigi, tra i grandi di Francia.
E la celebre frase di Voltaire: < it santo che fa per me c' Vincenzo de' Paoli >>.
V. F. Intorno at 1610: la grande svolta per 1'abatino mondano in cerca di beneficio ecclesiastico e di carriera anche lui!
<< Che cosa era succeduto allora - si chiede Daniel-Rops, in
quella sessantina di pagine dedicate a San Vincenzo, nella sua
monumentale « Histoire de I'Eglise du Christ >?
V. M. a Non si sa con precisione. Vincenzo de' Paoli non
fu mai motto portato alle confidenze, e in nessuna sua opera
si a mai espresso intorno all'avvenimento piu importante delta
sua vita spirituale >>.
V. F. << Quell' "invasione delta santita" di cui parla it suo
biografo - prosegue 1'Autore dell' "Histoire" - era stata una
improvvisa e sconvolgente ondata o una lenta e minuziosa penetrazione?... >>.

V. M. a Un uomo l'aveva certo aiutato a farsi permeate
dal Soffio dello Spirito: Berulle, it grande mistico, it padre
delta "Scuola Francese", la cui austera figura dominava it cattolicesimo francese dell'epoca, e it cui pensiero stava per stampare un'impronta profonda su tutta la vita spirituale del se-
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colo...". A lui si affido " senza discutere " - scrive it Calvet "come a capo da cui si aspettano ordini".
V. F. Successivamente ci sara anche un fecondissimo incontro con San Francesco di Sales, della cui "Introduzione alla vita
devota" era stato ben presto avido lettore ed assimilatore.
V. M. Ma, cosa strana , nell'impronta the S. Vincenzo dara alla sua spiritualita , si distinguera sia dal fondatore dell'Oratorio the dal Buon Pastore di Ginevra.
V. F. II Rops - the non indugera ad intitolare it capitolo dedicato a San Vincenzo o Un batisseur de l'Eglise moderne > - un costruttore della chiesa moderna, cosl scrive: u La
sua dottrina e a mezza via tra quella dei suoi due Maestri, o
per meglio dire, li unisce: t'ardente mistica berulliana e t'umanesimo devoto di S. Francesco di Sales, senza dimenticare certe
chiarissime influenze ignazianc > .
Ma ritorniamo in campo oratorio.

V. M. Potra forse recar meraviglia it fatto the di questo
the fu it Santo delle « charites >, della Congregazione della Missione, delle Figlie della Carita, di questo the fu it Santo dell'infanzia abbandonata, dei mendicanti, degli handicappati, dei
carcerati e dei galeotti - in una parola - de << i nostri signori,
i poveri >>, come Egli li chiama , not ci limitiamo prevalentemente alla sua attivita oratoria.
V. F. Ma, oltre alle esigenze di questa nostra Rubrica,
non bisogna dimenticare the e it Santo stesso a segnalarci come
all'origine delle sue imprese pia decisive di Fondatore vi siano
delle sue prediche decisive. Ascoltiamolo:
ART. « ...Definireste umana l'origine delle nostre missioni? Un giorno, fui chiamato per andare a confessare un ammalato grave, the aveva lama di essere un bravuomo del villaggio.
Pero aveva !anti peccati the non aveva mai osato confessare,
e questo lo dichiarb lui stesso, chiaro e tondo, alla presenza della generalessa delle galere, dicendole: "Signora, mi sarei perduto, se non avessi fatto una confessione generale..." >.
V. F. Qui H Santo si riferisce alla signora Francesca Margherita de Silly, sposa di Filippo Emanuele Gondi, la nobile
Famiglia the fu, per Lui, come la mano tangibile della Provvidenza.
ART. v Quell'uomo , in seguito mori , e quella nobildonna,
avendo ben compreso la necessitd delle Confessioni Generali,
espresse it desiderio the io l'indomani tenessi una predica su
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quel tema . Dio voile far cadere tante grazie in quei giorni, e
cos? tutti gli abitanti del luogo fecero la loro con!essione generale
e la reclamarono con tale urgenza the l u necessario far venire
due padri gesuiti per aiutarmi a con/essare, predicare e catechizzare. E cos! si continuo con questa pratica nelle altre parrocchie... per parecchi anni >>.

V. F. << Ben presto si rese conto the i risultati non sarebbero stati durevoli se le Missioni non si fossero ripetute, ordinate secondo un piano preciso , insomma erette ad Istituzione... > .
V. M. Ma qui ci troviamo a fare i conti con 1'abissale umilta
del Santo e con it suo principio irrinunciabile di non volere
mai << scavalcare >> la Provvidenza, i cui eventi irreversibili si
svolscro cosi.
V. F. Madama Gondi era rimasta anch'essa cosi colpita
da quella predica sulla Confessione Generale the volle si ripetesse in tutti i villaggi di sua appartenenza, provvedendo liberalmente anche alle spese.
V. M. Gli echi di tanto bene valicarono i confini terrieri
della Gondi. E ben presto si affrettarono a chiamare i Missionari di San Vincenzo gli abitanti di Laon, Poitiers, Arles,
Angouleme, Cahors, Mende, Sens, Annecy, Chalons, Sedan, fino
in Corsica, dove - raccontano le cronache - due mortali
nemici, at termine di una predica, si abbracciarono, convertiti.
Anche it Richelieu fara costruire una Casa della Missione nelle
sue terre.

V. F. L'accenno alla Corsica ci porta a trattare uno dei costumi piu barbari del tempo, the it Santo e i suoi ardenti Missionari non si stancarono di prendere a bersaglio.
V. M. Come e noto, per molti secoli nei paesi costieri
si esercito it selvaggio diritto di saccheggiare le navi naufragate
contro gli scogli, cc nsiderate come << res nullius > . Ed ecco allora la voce del Nlissionario:
ART. <<Una nave aveva fatto nau f ragio sulla costa e i
naufraghi avevano portato sulla spiaggia le mercanzie e le altre
cose, di cui la nave era carica.
Ma it villaggio di cui vi parlo ed altri vicini si precipitarono
per far bottino e portarono via tutto cia the poterono trovare:
chi un collo di merci, chi della stoffa, chi altri arredi; ciascuno
si prese cid the gli capita a portata di mano, senza it minimo
rimorso di coscienza: eppure si trattava di un vero e proprio
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/urto, ai danni di quei poveri e sfortunati mercanti che avevano
/alto naufragio.
Fu data la missione in questi villaggi col nostro "piccolo
metodo", e si convinsero gli abitanti a restituire cio che avevano
preso a quei poveri mercanti : dopo le esortazioni e le predicazioni secondo it "piccolo metodo ", essi si decisero e restituirono tutto . Alcuni portarono colli di merci , altri la stoffa, altri ancora del danaro ed altri ancora si impegnarono a pagare:
sicuro, non avendo subito possibility di soddisfare, quella brava
genre assumeva un impegno scritto o.

V. F Quando Bossuet - ]'Aquila degli Oratori sacri scrivera a Papa Clemente XI per chiedere la canonizzazione di
Vincenzo a proclameri ]'influenza decisiva che la missione di
Metz aveva esercitato sulla sua evoluzione spirituale . Tanto che
porra la sua eloquenza a servizio delle Dame e delle Figlie della
Carita.
V. M. Lo stesso Bossuet sara ancor piu generoso nei riguardi dell'altra iniziativa vincenziana : le a Conferenze del Martedi » che, insieme a quella degli << Esercizi degli Ordinandi » erano riservate - nonostante l'istintiva riluttanza di San Vincenzo - alla riforma del Clero voluta dal Tridcntino.

V. F. Di quelle v Conferenze del Martedi *, infatti, che lo
avevano visto fra i piu assidui frequentatori, cost egli si esprime:
V. M. << Ordinato sacerdote , mi associai a questa Compagnia di zelanti ecclesiastici che si riunivano ogni settimana, sotto la direzione di Vincenzo, per parlare insieme delle cose di
Dio. Egli ne era it fondatore e ]'anima , e tutti not to ascoltavamo con

avidity >>,

V. F. << Egli era - dice Bossuet - quel ministro che,
secondo 1'espressione di S. Pietro, parla di Dio in una maniera
cosl alta, che Dio stesso sembra esprimersi per bocca sua ».

V. M. Eccolo, per es ., in una delle sue impennate sul tema
segnalato da Bossuet:
ART.

« Sf orziamoci di avere una grande ,

grandissima con-

siderazione delta maesty e delta santity di Dio. Se la nostra intelligenza fosse cos! forte da poter un poco penetrare nella immensity delta sua sovrana eccellenza, quali sublimi sentimenti
proveremmo , o Gesiu !... Ma it sapere che Dio l 'infinitamente at
di sopra di tutte le conoscenze e gli intendimenti creati, deve
bastarci per farcelo stimare infinitamente , per annullarci davanti

at suo cospetto, e farci parlare delta sua maesty suprema con un
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sentimento di grande riverenza e sottomissione. E piu lo stimeremo, pia I'ameremo di an amore che vi dara it desiderio
insaziabile di riconoscere i suoi benefici, e di conquistargli altre
anime che veramente to adorino ».
V. F. Con l'inizio della Conferenza del Martedi, che risalgono al 1633, coincide anche la nascita della Congregazione
delle Figlie della Carita.
V. M. < E' it 29 novembre 1633: si apre it noviziato alle
prime tre-quattro ragazze. Cosi si realizza I'antico... sogno irrealizzato di S. Francesco di Sales (per le sue Visitadine, che alla
sua morte affidera a S. Vincenzo) di una comunita di suore al
servizio del prossimo (fuori di convento): cosa allora del tutto
inconcepibile ».
V. F. Il germe di questa che dovra diventare una delle piu
grandi Famiglie religiose della Chiesa a da ricercarsi in quelle
< Charit6s > che S. Vincenzo istituisce it 23 agosto del 1617,
nella parrocchia di Chatillon des Dombes, dove it suo Padre Spirituals to aveva destinato affinche ]a purgasse dall'immoralita
e dall'cresia.

V. M. Anche questa istituzione a legata dal Santo Oratore
ad una sua predica, ascoltiamolo:
ART. « Un giorno, trovandomi vicino a Lione, in an piccolo

paese dove la Provvidenza mi aveva chiamato come curato, una
domenica, mentre mi preparavo per celebrare, mi si dice che in
una casa fuori mano a un po' lontano, tutta una famiglia a ammalata, senza una sola persona che possa assistere gli altri e tutti
in una necessity indicibile. Cib mi commuove sensibilmente. Non
mancai di raccomandarli nella predica, con of fetto, e Dio, toccando it cuore degli ascoltatori, fete si che fossero tutti presi da
compassione per quei poveri ammalati... A sera presi an buon
uomo del paese e ci mettemmo in cammino. Incontrammo, lungo it cammino, le donne che ci avevano preceduti e piu avanti
altre che ritornavano... Allow proposi a tutte quelle buone persone (che la carita aveva animato a portarsi la) di fare a turno,
an giorno ciascuno, per fare i pasti non solo per quelli li, ma anche per quanti malati si sarebbero poi avuti nell'avvenire >>.

V. F. Fu questa la prima pietra di quel grande edificio della
Carita che S. Vincenzo ha ricostruito sull'esempio delle prime
Comunita Cristiane.
V. F. Nonostante la limitatezza di questa selezione, non
possiamo non accennare ad un altro celebre discorso di S. Vin-

cenzo, riportato dal contemporaneo Louis Abelly, relativo alla
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drammatica situazione dell'altra colossale piaga del tempo: i
« trovatelli o.
V. M. E' noto come, a quei tempi , i figli della strada venissero deposti in cesti all ' ingresso della Cattedrale di Notre-Dame - quella , per intenderci , dei celebri discorsi -, mentre, accanto ad essi , le nutrici chiedevano l'elemosina.
V. F. Narrano le Cronache che, a volte, nel feroce pregiudizio the quali << figli della colpa » - come soleva dirsi - pesasse su di loro l'espiazione , queste povere creature di Dio << venivano vendute per pochi soldi a straccioni - nientemeno - the
rompevano loro braccia e gambe per commuovere i passanti a
dare l'elemosina »!
V. M. II cuore di Vincenzo non resse a tanto scempio ed
anche in questo campo, portb le sue « Suore Grigie *. In un
momento decisivo per questa nuova opera, eccolo , sollecitarle
con la sua parola:
ART. « Siete libere , signore, poiche non avete contratto
nessun impegno . Potete ritirarvi fin da oggi . Ma prima di prendere una decisione, vogliate riflettere piis the non avete fatto e
su cib the state per compiere . Mediante le vostre amorevoli cure,
avete lino ad oggi, conservato la vita ad un grandissimo numero di bambini ... Questi innocenti, imparando a parlare hanno
appreso a conoscere ed a servire Dio. Qualcuno Ira essi comincia
a lavorare ed ormai ha la possibilitd di non essere piiu di peso
ad alcuno... Siete state le loro madri secondo la grazia, dopo the
le madri secondo la natura , le hanno abbandonate. Decidete
ora se volete pure voi abbandonarle ... La loro vita e la loro
morte sono nelle vostre mani. Riceverb i vostri voti ed i suf fragi.
E' tempo di prendere una decisione... ».

V. F. E la decisione fu presa, secondo it Cuore di Dio e di
Vincenzo. Irrevocabilmente. E furono poste le basi dei moderni
brefotrofi.
V. M. Ma cib the piu sorprende a ]a modernity di concezione the egli ha dell 'Assistenza.

V. F. Giudicatelo voi, cari ascoltatori, se non ci sentiremo
di sottoscrivere anche noi, oggi , espressioni come queste, delle
sue Conferenze:
ART. « I doveri di giustizia devono precedere quelli della
caritd... Non vi pub essere vera caritd se non a accompagnata dalla giustizia ... Vi prego di aiutare i poveri a guadagnarsi la vita,
dando loro qualche utensile con cui lavorare N.
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V. M. Questi accenni sulla giustizia e sul lavoro, quali primarie forme di carita verso i poveri, ci portano a dare uno sguardo ai tempi tristissimi, in cui visse it Santo.
V. F. v Buona parte - infatti - della vita di S. Vincenzo
si svolse in un clima di guerra. Basti ricordare la guerra "dei
trent'anni", the coinvolse la Francia nel 1635 e le due "Fronde",
quella parlamentare a quella aristocratica , rovinose lotte intestine, the pesarono ben duramente sulla popolazione >>.
V. M. A Parigi, la sua antics S. Lazzaro - sede-Madre delle
sue Famiglie Religiose - venne piu volte occupata dalle truppe.
Dovette subire frequenti spoliazioni e i poveri religiosi vivere
nel trambusto della caserma. Nessuna meraviglia, quindi, the
1'acuto spirito di osservazione di S. Vincenzo ricorresse anche
alle abitudini militari e guerresche, per i suoi Discorsi. Cii the
maggiormente lo colpiva , di un soldato , era la sua obbedienza
cieca:
ART. << Un soldato messo a sentinella dal suo capitano vi
rimane, venga pure la pioggia, it vento o la grandine e anche se
e intirizzito dal freddo ed i cannoni fanno fuoco su di lui: non
gli a permesso fuggire, anche se dovesse morire. Se fosse tanto
vile da fuggire, non vi a pieta per lui: viene passato per le armi,
perche non a rimasto nel posto dove l'aveva messo it suo capitano! » .

V. F. Ed insistendo ancora su questo caposaldo della Vita
Religiosa, cost incalza:
ART. << Se la insubordinazione entrasse nell'esercito, addio
disciplina militare : non esisterebbe piu. La stessa cosa capiterebbe
alle Compagnie dedite al servizio di Dio: senza obbedienza non
esiste piu ordine: non se ne parla piu! ».

V. F. Eccolo, ora, a farci contemplare la pietosa rovina the
s'abbatte sopra quelle Famiglie Religiose in cui 6 venuta meno
I'osservanza e lo spirito del Fondatore:
ART. < Accadra proprio quello the e avvenuto del castello
di Vantadour, sito sul monte. In altri tempi era abitato da per.
sone virtuose, timorate di Dio, da persone ragguardevoli. Oggi,
da chi pensate the esso sia abitato? Da rospi, cornacchie, gu f i e
da altri animali schifosi. Il tetto a sfondato: non restano piu the
i muri . Parimenti le Case Religiose the si rilasciano nella vitro,

in un batter d'occhio si trovano piene di gente rimpinzata di vizi,
di passioni e di peccati. E' una Cosa da far pieta! *.

- 298 -

V. F. Percib, S. Vincenzo non si stanca di richiamare al fervore e all 'eroismo la vita religiosa.
ART. v All'assedio di Montmpdy, di trentamila uomini circa
the vi trovano, ne sono rimasti, a quanto si ritiene, ventiduemila.
Ora, se quegli uomini hanno avuto it coraggio di esporre cos!
la loro vita per la conquista di una cittd, perche non faremo not
altrettanto per la gloria di Dio e per conquistare anime a Cristo? )>.

V. F. Come modello di tanto eroismo, it nostro ci porta
I'esempio di S. Francesco di Sales the anche Papa Giovanni chiamava it suo << dolcissimo Maestro >> di vita spirituale.
ART. o II Beato vescovo di Ginevra pregd the dopo la sua
morte, it suo corpo fosse dato ad an chirurgo per studi anatomrci,
affinche - egli diceva - non avendo servito a nulla durante 1a
vita, almeno dopo la morte potesse essere utile a qualcosa ».

V. F. Ed affinchc i suoi Missionari della Parola di Dio non
si insuperbissero di fronte ai meravigliosi frutti del loro « piccolo metodo >>, ecco una delle splendide immagini the loro portava e the not poniamo a conclusione di queste nostre brevi
chiose.
ART. « Guardate la differenza tra la luce del fuoco e quella
del sole: durante la notte it nostro fuoco ci rischiara e col suo
bagliore not possiamo vedere le cose , ma le vediamo imperfettamente, non possiamo scoprirne altro the la superficie e questo
chiarore non va piir in Id. Ma it sole riempie e vivifica tutto con
it suo splendore : non scopre solo l ' esterno delle cose, ma, per
una sua forza segreta , vi penetra , le fa operare a le rende anc/ e
feconde e fertili, secondo la qualitd della loro natura . Ora, i pensieri e le considerazioni t h e provengono dal nostro intelletto non
sono the focherelli, the ci scoprono soltanto an poco la parte
esterna degli oggetti e non producono nulla di piir : ma la luce
della Grazia, the it sole di giustizia riversa nelle anime nostre,
scopre e penetra lino in fondo e nella parte piir intima del no-

stro cuore, tanto the stimola e induce a produrre dei frutti
meravigliosi >>.

Padre

I(;110 DA

(ANNALI della Missione, Apr.-Giug. 1975, p. 116)

Toxrtcr,
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NOTITIARIUM
CURIA GENERALITIA

P. Kapusciak

Despues de la Asamblea General el P. Kapusciak ha podido restablecer el contacto con los cohermanos de Europa Oriental. Con frecuencia ha tenido que viajar a Suiza, Alemania y
Francia para ponerse en contacto con las organizaciones que
subvencionan las misiones con el fin de apoyar los proyectos de
los misioneros.
P. Sylvestre

Asiste a ]a reunion anual de Misioneros en Villebon del 30
de junio al 4 de julio de este ano. Esperamos que a su vuelta
nos podra hater un informe para Vincentiana.
P. Henzmann

Despues de acompanar al P. General en la visita a la provincia de Filipinas hasta el 3 de junio, hizo escala en el Inn para
informarse personalmente de los problemas de esta misi6n. Regreso a Roma el 18 de junio.
Mons. Jan Klooster, Obispo de Surabaya ( Indonesia)

Mons. Klooster ha pasado cerca de un mes en Roma con
ocasion de visita « ad limina » hasta dia 2 de julio. De sus estadisticas entresacamos los siguientes datos interesantes: numero
de catolicos en su diocesis: 74.837, con un crecimiento de
4.939 sobre el ano pasado; catecumenos: 3.183; precatecdmenos: 5.301; bautismos de adultos: 2.027, de ninos: 2.017. Lazaristas en su di6cesis: 51; Hijas de la Caridad: 48. Seminario
Menor: 91 estudiantes; Seminario Mayor: 13 lazaristas y 6 secula rc,
Ordenaciones en San Pedro

El 28 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa
ordeno en Roma a 359 sacerdotes. Entre ellos:

- Antoine Nakad de la provincia de Oriente. Le acompanaban el P. Seclaoui, el P. Atallah, el Ho. Couppermann y seis
estudiantes de la provincia.
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- Franc Rataj y Joffe Vuk, de la provincia de Yugoslavia,
a quienes acompanaba el P. Anton Stres.
CLAPVI. II Curso Interprovincial de Renovaci6n

El N. 7 del Boletin de la CLAPVI, recien llegado a nuestra
redacci6n, anuncia el II Curso Interprovincial de Renovacion en
Medellin. Las fechas definitivas estan si fijar aun, hay dos alternativas: 1 de septiembre a 12 de octubre; 21 de septiembre al
I de novicmbre. He aquf el programa calculado para la primera altcrnativa.
Primer periodo : Preparac16n
Septiembre 1. 2. 3:

Ambientaci6n sicol6gica. Dinimicas de grupo.
Segundo periodo : Mirada hacia el pasado y el presente : La realidad en que vivimos:

Septiembre 4. 5. 6:
Reflexi6n hist6rico-pastoral sobre America Latina.
Septiembre 15. 16. 17. 18. 20:

Cristianismo e ideologias en America Latina.
El tema sacerdotal y el clero en America Latina.
La vida religiosa en America Latina.
Nuestra Congregaci6n en America Latina.
Tercer periodo : Mirada hacia el porvenir, partiendo del pasado
y del presente. Nuestra renovaci6n espiritual.

Septiembre 22. 23. 24:
Renovacion en el aspecto sacerdotal:

a. C6mo afrontar la crisis del ambiente.
b. C6mo afrontar la crisis personal.

c. C6mo afrontar la crisis de la instituci6n.
Septiembre 25. 26. 27:
Renovacion en el aspecto comunitario:

a. A nivel local ( comunidad de oraci6n , de trabajo , de bienes).

b. A nivel provincial ( planificaci6n)
c. A nivel continental ( cooperaci6n interprovincial, CLAPVI).
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Septiembre 29. 30 - Octubre 1-12:
Renovaci6n en el aspecto vicentino:

a. San Vicente de Paul en su vida y en sus obras, en general.
b. San Vicente de Paul en su vision del pobre y en su
action por redimirlo.
c. San Vicente de Paul en sus escritos (cartas).
d. San Vicente de Paul en sus conferencias.
e. Espiritualidad vicentina.
f. El camino de San Vicente de Paul y el nuestro hoy, en
America Latina boy.
h. El ideal del vicentino en America Latina boy.
Octubre 12: Conclusiones y evaluaci6n general.
(B. CLAPVI, n. 7, p. 47-48)

MADAGASCAR: Projet de construction d'un centre agricopedagogique et catechetique
(District de l'ANDROY. Sous Prefecture d'AMBOVOMBE)
Responsables : Peres Lazaristes Espagnols
Superieur : Pere C. VELA ZQUEZ, c. M.

1 - Beneficiaires:

Le projet a pour but la Formation Agricole et Catechetique
de plus de 80 Instituteurs de brousse avec leurs femmes et leurs
enfants.

En plus de ce but premier et immediat, nous pensons, par
cette Ecole, atteindre et former environ 3.000 elcves de brousse,
ainsi que leurs Families, grace a des Cours reguliers de deux ans,
donnes au Centre de fation echelonnee.
A partir de ce Centre, la formation sera repercutee par les
stagiaires dans les petites ecoles-garderies etablies dans toute la
region autour du Centre.
Le projet veut done collaborer au Developpement du pays,
en contribuant a la formation et a la vulgarisation agricole.
On veut provoquer une evolution des mentalites pour une
meilleure utilisation des biens de ce monde, au service des vivants, au lieu de laisser ceux-ci depenser leurs maigres richesses
pour celebrer les Defunts, comme c'est traditionnellement le cas
dans la region.
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On espere y parvenir et ameliorer ainsi les qualites de la
vie, la rendant plus humaine, en donnant cette formation et ce
travail des 1'eveil de la conscience des enfants dans nos garderies.
Le but n'est pas tant d'innover que d'apprendre a mieux
faire ce que l'on fait traditionnellement: culture du manioc, du
mais, des cacahuetes petit at grand elevage.
Nous pensons par la pallier 1'exode vets les grandes villes,
le chomage, la boisson et la drogue qui commencent de miner la
Jeunesse de notre district la predisposant a toutes sortes d'aventures.

2 - Formation prevue:

Pedagogique
La Formation actuelle de nos Instituteurs de brousse est
rudimentaire et incomplete. Le projet actuel prevoit un Cours
Intensif d' une annee ; puis, periodiquement, des Stages de recyclage (Formation continue ) sous la direction d'un Professeur
Malgache et avec la Collaboration d'un Frere du Sacre Coeur,
Directeur Diocesain de I'Enseignement, et d'une Socur File de
la Charite, Directrice de l'Enseignement pour le District d'Antanimora-Sud.

Rurale et pour le Developpement
Les Eleves- Instituteurs et leurs epouses seront inities aux
techniques d'amelioration des produits alimentaires du pays, ainsi
qu'aux techniques visant a l'introduction de nouveaux produits et au metissage et elevage du betail Nous prevoyons pour
cette formation la collaboration des Services et du Personnel
Gouvernemental local.

Catechetique
Pour les responsahles du projet , suivant en cela les Directives de l'Eglise, it n'y a pas de progri s authentique si on ne
tient pas compte de 1'Homme dans sa totalite, comme porteur
de valeurs spirituelles. Nos Instituteurs font donc un vrai travail missionnaire d'Evangelisation en collaborant au Developpement agricole et a la Formation de base.
Mais, en plus, ils doivent montrer a leurs Eleves eta la Population entiere des exemples de vie et de morale Chretiennes.
Cela doit necessairement contribuer au Developpement spirituel
du pays.
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Its recevront donc, ainsi que leurs spouses et leurs enfants , cette Formation Catechetique et Chretienne au Centre. Cet
enseignement sera donne sous la Direction du Pere C. Velazquez, c. m., Licencie es Sciences Catechetiques de la Faculty de
Louvain et qualifie dans ces etudes speciales d'anthropologie
culturelle.
3 - Etapes prevues pour la reallsation de ce Projet:

a - Premiere Etape
Amenagement de 25-30 ha de terrain cedes par la Popu-

lation

d'ANURANOLALIKA- Antanimora-Sud

(Sous Prefecture A M-

BOVOMBE-Prefecture Fort-Dauphin-Madagascar).

Pour cette premiere etape, it nous faudra en urgence:
Tracteur pour defrichage, transports des materiaux.
Construction d'un petit barrage de retenue d'eau et.
Construction d'un canal de repartition de cette eau a la
Population, aux Installations du Centre, au betail et aux cultures. Ce probleme de l'eau: recueil et adduction etant le premier du Secteur de l'Androy.
Enfin, pour eviter les degats possibles causes par les
betes: zebus, chevres, moutons paissant en toute liberte, et pour
eviter tout conflit avec les Habitants, il sera necessaire d'entourer
la Domaine du Centre d'une Cloture en fils de fer barbeles.
Le debut des Travaux est prevu pour Mai 1975.
Le Cout prevu: 7. 500. 000 Fmg.
b - Deuxieme Etape
Construction des Locaux du Centre, logements:
15 Logements Familiaux a 400.000 fmg 1'unite;
2 Classes a 800.000 fmg l'unite;
1 Logement, bureau magasin, reserve a 800.000 fmg;
1 Chapelle a 900.000 fmg.

Debut des Travaux: Juillet 1975
Cout Prevu: 9.300.000 fmg.
c - Troisieme Etape

Creation d'une Petite Ferme experimentale utilisant le travail des Eleves-Stagiaires et le materiaux du pays.
Debut des travaux: Au moment oii commenceront effectivement les cours au Centre.
Budget Previsionnel: 2.200.000 fmg.
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Nous prevoyons que tous nos Instituteurs de Brousse devront Obligatoirement passer par ce centre, ainsi que leurs
epouses. Celles-ci, en effet, recevront parallelement une Formation Menagere adaptee pour les rendre aptes a titre des Collaboratrices efficaces de leurs marls dans la Promotion Humaine et
Chreticnne des villages.
Du point de vue &onomique, chaque eleve percevra une
aide financiere de de 8.000 fmg/mois, en plus d'un terrain de
culture avec les semences et outils necessaires a leur travail.

Nous pensons recourir, dans les premiers temps du fonctionnement du Centre, a tin systeme de Bourses.
Ulterieurement, nous prevoyons que ce Centre devra s'autofinancer.

MOZAMBIQUE: Ultimas noticias
Se acaban de recibir en nuestra redaction dos n Cartas Inf ormativas » (n. 5 y 6) del P. Bouga. Por ellas vemos que la
situation no es completamente normal todavIa, pero no reflejan
ansiedad, y se ve en ellas un esfuerzo grande de acomodacion a
la nueva realidad, repensando las tecnicas pastorales y reorganizando el apostolado sobre unas bases nuevas. La Linea mas interesante es su orientation hacia la formation de Iideres laicos
para la animation permanente de la comunidades cristianas alejadas de los centros donde hay misioneros.

CURITIBA (Bresil): M. Wisniewski, Visiteur de Curitiba,
nomme Eveque
« 11 Santo Padre ha nominato Ausiliare di Sua Eccellenza
Rev.ma Monsignor Pedro Fedalto, Arcivescovo di Curitiba (Brasile) it Reverendo Padre Domingos Wisniewski, dei Lazzaristi,
promovendolo alla Chiesa titolare vescovile di Tela ». Tel fut le
communique annonce par Radio Vatican le 2 juin et publie le
lendemain par 1'Osservatore Romano.
Ne en 1928 a Guarani (diocese de Uruguayana, Bresil), le
Pere Domingos Wisniewski entra au Seminaire Interne en 1948,
a Paris, ou it fit toutes ses etudes, jusqu'a son ordination en 1955.

De retour au Bresil, it travailla a l'Ecole Apostolique d'Araucaria, dont it devint deux fois le Superieur. Nomme Vice-Visiteur
le 8 fevrier 1969, lors de 1'accession de Curitiba au statut de
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Province au 27 septembre de la meme ann6e, it en devint Visiteur.
Le 27 janvier 1975, le Pere G6n6ral le renomma pour un
second mandat.

Vincentiana le f6licite et lui souhaite un f6cond apostolat.

CUBA: Los seminaristas cubanos a De Cara at campo »
Todos los anos, los alumnos del seminario S. Carlos y
S. Ambrosio de La Habana, junto con el Rector y algunos profesores, participamos en el trabajo productivo en las laborer
agricolas, como todos los estudiantes de Cuba.
Enero, principio del 2do. semestre acad6mico, es el mes
destinado a esta actividad, considerada como parte integrante
de la formacidn de los futuros ministros del Evangelio, de acuerdo con las normas para la aplicaci6n de la Ratio Fundamentalis
sobre los seminarios, senaladas por la Conferencia Episcopal de
Cuba, en la Linea del Concilio Vaticano II.
Hasta ahora habla sido la cana de azucar el objeto de nuestro trabajo, pero este ano ha habido un cambio en relacidn al
tipo de actividad desarrollada: cultivo de n viandas >>, tales como
platano, papa y boniato. Un grupo tambi6n se dedic6 al regadio
de Las papas. Labor esta bastante ardua, ya que se desarrollaLa
en doce horas de trabajo, e incluso, durante varios dias, en jornadas de 24 horas (dos turnos), por requerirlo asi, con urgencia,
el cultivo mcncionado.
Los tres domingos incluidos en este periodo de tiempo,
celebramos la Eucaristia en la Iglesia del pueblo mas cercano,
Bataban6, a donde 6ramos trasladados siempre a cuenta del plan,
en un cami6n facilitado a este fin. No hay que decir que, siendo
la Misa la misma en cuanto liturgia , tenia sin embargo, un
sabor » nuevo: esperada durante toda la semana, a ella llevabamos el trabajo, los sudores, las alegrias y el compartir de los
dias anteriores para presentar todo esto en Acci6n de Gracias al
Padre por Jesus, cuyo misterio de Nazaret tuvimos la gracia de
vivir.

Durante la semana, la vida transcurria entre el campamento
y la labor agricola, siendo el enlace entre uno y otra, la c carreta >> tirada por un tractor. El v de pie », a las 6 a. m. Enseguida cada uno se arreglaba para vestirse y rezar los laudes
antes de desayunar y partir al trabajo. A las 11 a. m. emprendiamos el regreso al campamento a fin de almorzar y descansar
hasta la una, hora de continuar la labor que a las cinco terminaba. De regreso al campamento, el imprescindible bano y, antes
de comer (cenar), ]a Oraci6n de Ia Tarde recitada en particular
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o en grupos pequeiios . Por ultimo , el tiempo restante, antes
del descanso de la noche, se aprovechaba en distintas cosas,
desde rezar el rosario hasta conversar , ver la television o jugar
un partido de domino , ajedrez , etc. Sin contar otras actividades
como tine , circulos de estudio...
Seria muy largo detallar toda la riqueza de esta experiencia
en todos sus aspectos , en los incidentes de cada dia ... Pero quiza
lo mas interesante y significativo fue, sin duda, el hecho de compartir juntos , trabajo y campamento, sacerdotes y seminaristas
catolicos junto con miembros del Partido y de ]a Union de Jovenes Comunistas (UJC). Todo dentro de una franca y amistosa
colaboracion . Mas ally de las diferencias ideologicas predomino,
en esos dias , el dialogo sin palabras del sudor compartido en el
mismo surco : n to importante ahora es trabajar juntos para que
esto se to coma alguien , despues , cuando todos los problemas
esten resueltos , podremos sentarnos a discutir ... » decia uno de
ellos. Una vez mas comprobamos como la relation creada por
el trabajo en com6n es to que puede it haciendo caer los prejuicios
de ambas partes antes de emprender el dialogo a otro nivel.
Al fin, el dia 1 de febrero regresamos at seminario para
continuar nuestra formation, un poco mas conscientes de la
gran responsabilidad que tenemos , ya desde ahora , los futuros
responsables del Pueblo de Dios que peregrina en Cuba, una
Iglesia renovandose constantmente por la fuerza del Espiritu
de Jesus , Senor de la Historia.
VALENTfN SAN GONZALEZ
III ano de Teologia

7 de Febrero de 1.975

En pleno campo pastoral
Querido Padre Tobar:

Quiero ante todo agradecerle las Tetras que me puso y
que macho aliento me han dado; igualmente por los rotuladores,
que no han quedado mucho tiempo sin estrenar, ya que, enseguida, los dias anteriores a la Semana Santa, nos dimos a la
tarca mis conpaneros paules y yo de hacer los murales para los
distintos sitios a donde Ibamos a trabajar. Montamos en mi cuarto
el taller de artes graficas » y habia que vernos, tirados los tres
en el piso, en plena actividad creadora.... Bueno, ya los very cuando venga por aqui.

Yo he pasado la Semana Santa en donde voy los fines de
Semana, es decir, en GUira y Gabriel. Han sido dias de intensa
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labor , compartida con otro seminarista de la di6cesis de La Habana y con Sor Farah . He extranado a mi hermana y companera de lucha Sor Rosario , que en estos dias se habfa operado
de cataratas y tenia que hacer reposo.
Aparte de los oficios litt rgicos , que he tenido que ayudar
(sobre todo en el canto , con mi guitarra ...) en Giiira y hacerlos
yo en Gabriel ( el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Sabado
Santo ), he tenido otras actividades : un retiro el lunes, viacrucis
el martes ... Todo, por supuesto, muy « carismatico >>! En Giiira
tuvimos una obra de « teatro >> con el grupo de la Comunidad, el
miercoles Santo. Quedd muy bien , a pesar del poco ensayo. La
gente se port6 muy bien , y con mucho sacrificio . Los mismos ensayos fueron una prueba de la generosidad de muchos, ya que
se ensayaba despues de salir de la Facultad , o sea , despues de las
11 de la noche , tras una jornada de trabajo y estudio . Le zumba! Mi trabajo en dicha obra consistia en la musicalizacidn, con
una grabadora . Ahora pensamos llevar la obra a otros pueblos de
la Vicaria , pues merece la pena, por el mensaje que contiene.
Ahora tengo tambien este mes unas clases en el curso de
formacidn de las religiosas sobre los libros Sapienciales. Nada,
que se va complicando uno y cuando viene a ver...y eso que
todavia no soy cura ... No quiero imaginarmelo cuando lo sea.

He recibido una citaci6n para el Servicio Militar General
(que ya no se llama « obligatorio >>), segun la cual tengo que
partir hacia la unidad militar el 11 de Junio para pasar mis tres
afios de servicio . En esta situacidn estamos , por lo menos hasta
el momento , 3 de mi mismo curso. Pero es posible que se arregle el asunto por los niveles correspondientes . Veremos cual es
la Voluntad del Senor , y si me quiere de o capellan castrense »,
pues bendito sea.
(Valentin San Gonzalez, carta 8 . IV. 75)

NEW ORLEANS (USA): Omisi6n involuntaria
El dia 1 de julio de este aiio de 1975 se hizo efectiva la divisi6n de la Provincia Occidental de los Estados Unidos, y las
Viceprovincias de Los Angeles y New Orleans ban pasado a
ser provincias independientes.
En la pagina 230 del fasciculo 4 de Vincentiana ( 1975) se

repite dos veces el nombre del P. Falanga y se omite el del
P. Louis Franz, que pasa automaticamente a ser Visitador de la
provincia de New Orleans hasta completar el tdrmino de su
mand ato.
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FILIPINAS: Una provincia joven con porvenir
El Superior General, acompanado del Secretario General,
Paul Henzmann, ha pasado visita canSnica a la provincia de Filipinas desde el 6 de mayo al 1 de junio. Durante ella tomo contacto con todos los sacerdotes, hermanos y estudiantes de la
provincia y estudi6 los problemas importantes de la misma. En
la carta final insiste en los puntos siguientes: la practica de la
oration, tanto de la oraci6n littirgica como de la meditaci6n, los
votos, las obras de la provincia, la vida comunitaria, le election
de visitador, las vocaciones y termina con una exhortation a la
confianza.
De toda la documentation a mi disposition merece la pena
destacar los siguientes puntos:
1. Provincia joven y con porvenir. La edad media de sus
miembros, 43.4, la coloca entre las diez mas jovenes de la Congregacion. El n6mero del personal en formacion, 75 estudiantes
y novicios distribuidos en 9 anos y 53 apostolicos, permite pensar
no solo en la continuidad sino tambien en la expansi6n futura
de las obras.
2. Seminarios. La obra casi t nica de la provincia fue durante muchos anos la formacion del clero. Llegaron a tenet el
monopolio de los seminarios con el trabajo correlativo de los
ejercicios al clero. Por el crecimiento natural de la jeraraqufa
filipina con la multiplication de diocesis y seminarios, combinada al mismo tiempo con ]a contraction del personal despues
de la guerra, y pot otras causas, esta obra sufrio un regreso progresivo hasta el momento. En la actualidad quedan dos seminarios mayores y un padre que trabaja en otro seminario en
medio de un equipo secular. Todavia Jos obispos desean a los
padres en muchos sitios, por eso el Superior General les exhorta
a conservar los que tienen y a preparar personal para otras demandas futuras. « I urge the confreres to use every effort to
maintain these works and to help prepare the day when the
province will be able to respond to the present appeals of the
bishops that once again expand our commitment to these works *.
3. Diversificaci6n de minislerios. Desde antiguo se sentia
la necesidad de diversificar los ministerios y se abrio camino a
las parroquias y a las obras de ensenanza. En la actualidad tienen
cuatro parroquias, un colegio y una universidad. Las parroquias
no suscitan ningtn problema en este momento, pero el colegio
y la universidad son puntos controvertidos en la provincia. La
provincia habfa tenido una discusion abierta sobre el tema y se
habfa decidido por continuer la obra. El P. General le da tam-
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bien su visto bueno, de acuerdo con las declaraciones, por responder a una necesidad muy urgente de la Iglesia Filipina de estar
presente en los centros donde se forma la juventud que ha de
regir el mundo de manana , y por el sentido vicenciano de hater
asequible la education a una clase social con medios muy limitados.
Es de notar que Adamson University ha tenido un crecimiento fulgurante en los diez anos en que ha estado regida por los
cohermanos. De 4.127 alumnos en 1964-65 ha pasado a 13.396
en 1974-75.

Junto a estos ministerios esta la asistencia a las Hijas de
]a Caridad, la animation espiritual de las Hijas de Maria, cle las
Damas de la Caridad, de la Legion de Maria y recientemente
la colaboracion con ]as Conferencias de San Vicente de Paul.
4. Misiones. En tiempos anteriores se habian hecho intentos esporadicos de misiones populaces. En este momento el P.
Rene Ruelos y el P. Frank Vargas han estudiado en el East Asian
Pastoral Institute con la intention de formar un equipo misionero y acomodar las misiones a las circunstancias locales. Asl
mismo participan en varias experiencias titiles para renovar la
obra de misiones. En otra parte mencionamos su orientation.
5. La vocaciones. Durante mucho tiempo fue politica de
la provincia no desarrollar las vocaciones nativas y orientar a
los jovenes con vocation hacia el seminario y el clero nativo.
Solo despues de la guerra se han hecho los primeros intentos.
El resultado resulta extraordinario en este momento en que la
crisis de vocaciones es aguda en todo el mundo.
EMILIO CID

PORITGAI.:
(tomes

Un nouveau Visiteur :

Jose Maria Pereira

Elu Visiteur par I'Assemblee Provinciale du Portugal, le
Pere Pereira Gomes a ete confirme par Monsieur le Superieur
General, le 25 juin 1975.

Ne a Felgueiras (diocese de Porto) en 1939, Monsieur Pereira est entre au Seminaire Interne en 1956. Ordonne pretre
en 1964, it a consacre scs premieres annees de sacerdoce aux
missions populaires, a la maison de Felguiras. Ensuite it a ete
envoye en mission temporaire au Mozambique. 11 vient de conclure des etudes de theologie pastorale a l'Institut Catholique
de Paris.
Noun lui souhaitons de reussir pleinement dans sa nouvelle
mission!

- 310 -

BIOGRAPHIAE SODALIUM
INDONESIA: Ignatius Dwidjosoesastro 1910-1975
Father Ignatius Dwidjosoesastro, the first Vincentian of
Indonesian origin, died on the first of May of this year in the
town of Surabaya.
His Christian name may give the impression that he had
a great deal of contact with the Jesuit Fathers, and that was
really the case. At the time of his birth, May 13, 1910 in
the town of Madiun, the parish of his native town was under
the care of the Jesuits. We do not know whether or not he
was acquainted with these priests during his school days at
Madiun, for he was not yet a Catholic. However, this was
surely the case after he completed the course in the primary
school, for he continued his studies at the teachers' college in
Muntilan, which was a Jesuit institution.
During his studies at Muntilan, he was baptized, as were
many of his fellow students.
After obtaining his teacher's certificate, he continued his
studies at the minor seminary, also at Muntilan and also under
the direction of the Jesuits.
During the holidays he had many contacts with the Vincentian Fathers of the Dutch Province who had been active in
Indonesia since 1923, and who had taken over the parish of
Madium from the Jesuits in 1927.
His contacts with the Vinccntian Fathers bore fruit, for in
1933, after he had finished his studies at the minor seminary,
Father Dwidjosoesastro entered the novitiate of the Vincentian
Fathers of the Dutch Province at Panningcn, Holland.
He was ordained priest in Panningen on July 21, 1940.
Before his ordination the second World War had already broken out and in May 1940, a few months before his ordination, the
Netherlands were occupied by the Germans. Thus it was impossible for Father Dwidjosoesastro to return to Indonesia. He
had to remain in Rolland for six years after his ordination.
During those six years he employed his teacher's certificate in
the education of aspirants to the Vincentian Fathers, becoming
a geography teacher at the minor seminary of the Dutch Province
at Wernhoutsburg.

Finally, in May 1946 he was able to return to his native
Indonesia. However, at that time the Indonesians were fighting
against the Dutch, wishing to liberate their country from Dutch
colonialism. Part of the island of Java, and a portion of the
Diocese of Surabaya (which is a part of Java), were occupied
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by the Dutch , while another part had already been liberated.
Father Dwidjosoesastro wished to work in the part of the
diocese which had been liberated and which comprised most of
the diocese except the town of Surabaya and the nearby countryside . All the parishes outside the town of Surabaya were
situated in liberated territory. These parishes were cared for
by five priests , three of whom were Dutch and two Javanese.
Father Dwidjosoesastro succeeded in reaching liberated territory and was the deputy of the Bishop of Surabaya for the
liberated areas.
In those years he laid the foundation of the Indonesian
Province of the Congregation of the Mission. During a truce
between the Dutch and the Indonesian armies , Father Dwidjosoesastro arrived in Surabaya with seven aspirant seminarians.
He had aroused enthusiasm for the priesthood in these youths,
making necessary the foundation of a diocesan minor seminary in
Surabaya in June, 1948 . Since its foundation that minor seminary has given about thirty priests to the Indonesian Province and several secular priests to the diocese.
Should Father Dwidjosoesastro have achieved only this, we
could indeed say that his priestly life had been a success. Yet
until a few years ago he continued his active life in the cura
animarum , as rector of the Catholic University in Surabaya, as
moderator of the Catholic students' organization , and in his
last function as Rector of the Catechetical Institute in Madiun.

Everywhere in the diocese he was known and loved. This
was demonstrated at his funeral ; from all parts of the diocese
the people came to Surabaya to take leave of the dear deceased.
During the last two years of his life Father Dwidjosocsastro
had suffered a great deal from arteriosclerosis which could not
be checked. For a long time lie retained consciousness but
during the last six months of his life, he could not speak to
the people and the confreres who visited him in the hospital.
In the last months of his life he did not seem to be conscious
of his surroundings.

Finally the Lord delivered him from his sufferings on May
first of this year . Two days after his death he was buried in
Surabaya . The marks of sympathy and love were overwhelming.
Almost all the confreres were present at his funeral, in addition
to a large number of sisters and brothers and a vast crowd of
faithful.
H. Niessen, c.m.
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Soror Maria Helena Sheldon tabulas statisticas C.M. nuper composuit
pro anno 1974 . Cum fere omnia in catalogo contineantur, summarium
tantum cum indiciis valde significantibus publicamus . Prima tabula generalem continent statum C.M. ulimis 4 annis ; secunda distributionem sodalium secundum ministeria ultimis duobus annis; sex tabulac additae sunt
ubi decem seliguntur provinciae quae eminent numero sodalium , vel iuventute sodalium , vel numero candidatorum sive temporaliter sive definitive
vinculatorum et neosacerdotum.

TABULA I. De statu generals C. M. ultimis 4 annis.

Tabula statistica die 31 decembris

1971 ^ 1972 1973

1974

Domus . . . . . . . . . .

544

532 528

546

Adspirantes clerici . . . . . .

3.132

2.237 1.993

1.821

Adspirantcs fratres . . . . . .

19

18

21

16

Candidati Fratres . . . . . .

28

31

27

33

552 589

501

Candidati clerici temp . vine.

576

Candidati clerici def. vine. .

109

Fratres defin. vinc. . . . . .
Sacerdotes . . . . . . . . .
Episcopi

81

88

90

454

448 442

425

4.156

4.061 3.995

3.925

. . . . . . . . .

25

26 I 26

29

Sodales universi . . . . . . .

5.348

5.199 5.167

5.003

Neosacerdotes

. . . . . . .

58

Aetas media sodalium . . . . .
Defuncti

. . . . . . . . .

55

69

48.6 49.8

52
50.5

73

73

76

91

Dimissi et lisp. a votis

33

45

62

63

rlhsentes van is rtti mihus

61

62

56

52

Nota. Hae tabulae compositae sunt secundum informationem datam ab
ipsis provincilis et viceprovincis , sed forsitan non est omnino accurata
spcciatim pro tabula II , quia responsiones non semper habent eumdem
sensurn.
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Ministeria C.M . die 31 decembris anni

1973

1974

Missiones populaces
Sacerdotcs . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

201
7

173
7

Esercitia spiritualia . . . . . . . . . .

33

51

Paroeciac:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

1.067
50

1.100
43

Seminaria:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

569
25

519
23

Ad cleri disciplinam . . . . . . . . . .

58

53

Missiones ad gentes:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

324
15

32 7
14

Ministeria pro Filiabus Caritatis . . . . . .

187

179

Opera educationis:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

488
26

4 70

Communicationes sociales:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

23
6

25
4

Studia specialia:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

133
4

96
8

Capellaniae

. . . . . . . . . . . . .

403

266

Opera manualia:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

14
182

13
159

Infirmi, senes , conquiescentes:
Sacerdote. . . . . . . . . . . . . .
Fratrcs . . . . . . . . . . . . . .

185
35

226
42

Administratio:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fratres . . . . . . . . . . . . . .

165
19

136
26

Varia:
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . .
Fra t res . . . . . . . . . . . . . .

219
53

241
47

34

I
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B. Aelatc media sodalium 1974

A. Numero sodalium 1974

1. Philadelphia (USA) . .
2. St. Louis (USA) . . .
3. Polonia . . . . . .
4. Madrid . . . . . .
5. Paris . . . . . .
6. Ireland . .
7. Zaragoza (Espana) .
8. Torino ( Italia ) . . . .
9. Salamanca (Espana) . .
10. Toulouse ( France ) . . .

366
331
298
276
209
187
184
169
167
156

C . N umero a d s p i ran ti um 1974
1. Madrid . . . . . .
2. Curitiba . . . . . .
3. Napoli . . . .
4. St. Louis (USA) . . .
5. Portugal . . . . . .
6. Ecuador . . . .
7. Indonesia . .
8. Torino .
9. America Central
10. Philippina . . .

U. !\lumcro cand. temp. vinc.
1974

80

77
49
44
32
31
30
29

72
70
68

8. Torino . . . .

16

9. Yugoslavia . .
10. America Central . .

16
16

F. Nunn . Neosac . ultimis
4 annis

...
. .
. .
. .
. .
. .

31
8
6
5
5
5

. . . .

4

8. Curitiba . . . . . .
9. Puerto Rico
. .
Salamanca
10. Zaragoza v
(Ex aeq ) . . . . . .

4
3

7. Ireland . .

42
42
42
43
43.4
43.9
44
44.66
46
46.5

1. St. Louis (USA) . .
2. Polonia . . . . .
3. Philippina . . . .
4. Zaragoza . . . . .
5. Madrid .
6. Philadelphia (USA) .
7. Curitiba . . . . .

319
174
130
113
100
98

E. Numero card . def. vinc.
1974
1. St. Louis (USA)
2. Polonia . . . .
3. India . . .
4. Philadelphia
. .
5. Philippina . . .
6. Madrid . . . .

1. Ethiopia (VP) . . .
2. Curitiba ( Brasil) . .
3. India . . .
4. Mozambique (VP) .
5. Philippina . . . .
6. Salamanca . . . .
7. Zaragoza . . . . .
8. Madagascar . . . .
9. Mexico . . . . .
10. Venezuela . . . .

1. Polonia . . . . .
2. St. Louis

34
25

3. Philadelphia
4. Salamanca . . . .
5. Curitiba . . . . .

19
17
14

6. Paris . . . . . .
7. Zaragoza . . . .

10
10

8. Colombia . . . .

10

9. Philippina

10

10. Madrid-India (Ex aeq)
3

8
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NOM1\;\TIONES ET CONI'IRMATIONES
DIEs-NomrN

01II(:IUM

PROVINCIA

DOnItS

Ours.

Maii 27
PARRIES , C.

Sup. Prov .

S.A.F.

2 sex.

Lo, A
Glow, T.

Cons. Prov.

Siniia

2 tri.

Superior Sassari
DFC Marseille
(Addis Ababa
Superior
» Trujillo
Tegucigalpa

Taurinensis
G. Tolosana
VP Acthiol: ica
VP ll on d urens i-

J un. I
SANNA, A.

GAZIELr .o, J.F.
OVERIIEYDEN, P.

CACrRO, M.
PASTOR, V.

tri.
tri.

Ju n. 14
ATALLAH , N.

Antoura
Damas
Twickenham
Dublin 9°

Superior

MOUSSALI, A.
CASHIN, T.
CREGAN, D.

Orientis
»
I-libcrniac
1liberniae

3 tri.
5 tri.

3 tri.
I an.+

Jun. 25
RIREIRO. A.

Cons. Prov.

FONSECA
SOARE S, A.

»

COSTA
FERREIRA, L.

n u

GRACHANE, G.

0

da SrLVA, A.J.
MODESTO,

PEERSICII , H.

FALANGA. A.J.
KI.E LEY, P.J.

*

Sup. Prov.
Cons. Prov.
Superior

O'DONNELL, H.

r

BARRY, M.

»

D1 NNE, M.
O'KELLY, J.

,

»

2 tri.

»Subs..

J.U.

PEREIRA . J.M.

VP Mozambicans 2 tri.

n

»

' Lusitana
SAF Occ.
SAF Occ.

Lemont Sc o!ast.
St. Louis 13°
w
'Kenrick, St. Louis »
Castleknock
IIiberniae
Goodmayes
,Cork

2 tri.
2 tri.
.2 tri.
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PR„vINCIA DUR.

DIES-NoMEN OrrICIUM DoNtus

MCDONAGH, E.

Hiberniae

Lanark

Superior

BAYLACII, J. Sup . Prov .

Acduatoriana

AISA, A. DFC Mex.

Mexicana

McOWEN , J. DFC Los
Altos

SAF Ang. 2 sex.

ZIMMERMAN, J.

DFC Evansville

SAF Occ. 2 sex.

TINNra.i.Y, T.

DFC Albany

SAF Orien 2 sex.

Jun. 26
Superior Houston

MARTIN, D.J.

SAF Nau.

VIDAL, J.R.

New Orleans 51,

MCCARTHY, R.

.Antonio
» »
Si,:

Polo nia
Oricnris
Neapolitana

PRADZYNSKI, W. DFC Warsaw

.Superior Alexandria
Econ. Prov.
Ass. Prov.

ROUEL, E.
RAMPING, G.
JACOVONE, V.

2 tri.

DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
(Mai.-Jun. 1975)
N.

NoMEN

ET

PRAEN. Condicio

Dies ob. Domus

38 Sanz Inocencio Frater 1 .6.75 Salamanca
39 DWIDJOSOFSASTRO
Ignatius Sacerdos
40 Wagner Leopold

Sacerdos

Surabaya
1.5.75 ( Indonesia)
30.6.75 Graz 10

41 Lason Andrzej Sacerdos 18.5.75

Wittenbeim

68 30
64 41

80 61
64 47
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(NOTRE PASSt`. litudes sur l'llistoire de l'1:glise et de la Culture Catholique
en Pologne. Directeur: ALPHONSE SCHLETZ. XLII. Cracovie. 1974).

GIACOMO CROSIGNANI C.M. La teoria del naturale e del sopranaturale secondo S. Tommaso d'Aquino. Piacenza-Collegio Alberoni. 1974. (Monografie del Collcgio Albeoni. 34). pp. 104.
El P. Crosignani fue profesor del Collegio Alberoni durantc 26 arias.
colaborador de In revista Dix-us Thomas y director de la misma de 1939 a
1951. Muri6 en 1973.
Este libro es su tesis doctoral claborada hasta 1931 y publicada ahora
por su numerosos exalumnos en homenaje postumo a sit persona y pars
marcar al mismo tiempo con esta publicacion el VII Centenario do la muerte de Santo Tomas de Aquino.

CHARLES F. Sin:LSy. Plasma confinement ox , mrcroteave cavity. Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois 604339. Work performed under
the auspices of the U.S. Atomic Energy Commission. Work done in partial
fullfilment of the requirements for the M.S. degree at DePaul University.
Chicago, Illinois. Ed. mimeog. 1971.

ORIENTE C:ATTOLICO. Cenni storici e statistiche , Sacra Congregazione
per le Chiese Orientali . ( Quarta edizione ). Citta del Vaticano. 1974.
pp. XI-857.
Este es un libro lleno de datos interesantes , hist6ricos y actuales, sobre
el Oriente tanto Cat6lico como Ortodoxo.
La Congregaci6n de In Mision viene mencionada en muchas parses. En
primer lugar S .B. Stcphanos I Sidarouss , Patriarca de Alejandr(a (p. 99) y
miembro de la Comisi6n Potificia pars la revision del Codigo de Derecho
Can6nico Oriental (p. 611, y Mons. AnJraos Ghattas, Obispo de Tebas (Luqsor) (p. 103).
En las pp . 631.635 hay una breve nota historica sobre la historia de In.
Congregaci6n en el Oriente Medio. Se destacan las personas de E. Bore,
Paulo Bedjan , Giacomo Emilio Sontag , martirizado el 27 de julio de 1918,
Giuseppe Sapeto y Giustino de Jacobis . Estos dos 61timos son mencionados
tambien en In p. 109. En Ins piginas 635-636 da el estado actual , casas y
obras, de la Congregacion en Egipto , Israel, Libano. Siria, Etiop ( a. Grecia,
Iran y Turquia . No se menciona el Vicariato de Gimma y toda In Viceprovincia Ilolandesa porque depende de In. Propaganda Fide.
Las Hijas de In Caridad vienen en has pp . 711.712 con una breve nota
sabre San Vicente y Santa Luisa y otras dos paginas con el estado actual.
casas y obras.

- 318 Giuseppe GUERRA. Giustino de Jacobis. Dal Meridione d'Italia all 'Etiopia.
Presenza Vincenziana ' . Napoli 1975. pp. 96.

Il nostro scopo e di rendere sommariamente, con brevi e semplici tratti,
I'immagine di un personaggio the meriterebbe di essere piu conosciuto per
I'onore e I'esempio chc da all'Italia e ally Chiesa: Giustino De Jacobis, dal
26 ottobre di quest'Anno Santo 1975 onorato dalla Chiesa con I'aureola
dci Santi.
In occasione della canonizzazione it P. Luigi Betta C. Al. ha preparato
un'ampia biografia, scientificamente documentata: « Abuna Jacob », Roma
1975 Se al lettore verr3 it desiderio di approfondire ulteriormente gli spunti
the vengono ora dati, it presente libretto non sara stato inutile.
(Presenlazionc dell'autore t

JotN W. CARVEN, C.Af. Napoleon and the Lazarists. International Archives of the History of ideas. 72. Martinus Nijhoff - Tha Hague, 1974.
Neither in English nor in French is there a published study of Napoleon
Bonaparte's reestablishment in France of the Congregation of the Mission,
whose members are generally known in France as Lazarists. This study,
Napoleon and the Lazarists, 1804-1809, examines the reestablishment of the
Congregation of the Mission in France and its subsequent relations with the
Napoleonic Government. Because religion played an important role in the
policies and plans of Napoleon. this study is set within the framework of
Napoleon's general religio-political policy. Since the Concordat of 1801 was
the legal instrument by which the Catholic Church was reestablished in
France and also a necessary preliminary to and a model for the reestablishment of the Lazarists, its negotiation is treated in detail. The examination
of the reestablishment of the Congregation of the Mission in France under
Napoleon Bonaparte and its subsequent history between 1804 and 1809
follows.
This study specifically narrates the reestablishment of the Congregation of the Mission in 1804 and its relations with the Napoleonic Government . It is limited to the Lazarists, except in those matters in which the
relationship between the Lazarists and the Daughters of Charity affected
the relations of the Congregation of the Mission with Napoleon's Government. The Lazarists' reestablishment and the problems they encountered
subsequent to their reestablishment brought them into close contact with
Napoleon's Government. T he attempts by the Lazarists to solve these problems show, in microcosm, various aspects of Napoleon's policies: his control and management of religious affairs in France, and his political Gallicanism.

To place the Lazarists in this historical perspective I have divided this
study into three parts. Part I is a restatement of a well -known and much
narrated aspect of French history, the Concordat of 1801. A discussion
of the Concordat must form the basis of any study of Napoleon 's religious
policy.

- 319 Part 11 deals with the reestablishment of the Lazarists in France by
Napoleon Bonaparte, the problems they encountered in revitalizing themselves, and their dissolution in 1809 by the Emperor. I have endeavored to
explain the reasons for their reestablishment, their usefulness to the NapoIconic Government, the involvement of the Government in the affairs of
the Lazarists, and the reasons why Napoleon judged that they were no longcr useful to his Government. The history of the Congregation of the Mission thus provides an insight into Napoleon's relations with the Holy See,
his general religio-political policy, and the effect of the European unrest
on the Congregation of the Mission.
While the subject of this study is the period of 1804.1809, 1 have deemed it necessary to add Part III in order to bring to a suitable conclusion
several problems discussed in Part II since these problems were solved
only after the fall of Napoleon. Under the restored Bourbon Monarchy of
Louis XVII1 the Congregation of the Mission was again reestablished and
the problems which the Lazarists encountered under Napoleon were finally
solved. Part III, then, deals with the Lazarists in the immediate post-Napoleonic period, as well as with a recapitulation of this study. Although Part
III is disproportionately short in relation to the other two parts, I have
judged that this provides the best topical and chronological organization for
this study.
(From the Author's Preface)

VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus resercata, de
mandato prodit Rcv.mi Superioris Generalis. Romae, die I Septenrbris 1975
P. HENZM.ANN, C. M., Seer. Gen.

Direc tor ac spun , -„.

P. Giuseppe

TA.11AGNONE C.M.

Autorizzazione del Tnhuna! c di Ronia del 5 dicembre 1974 N. 15706.
Istituto Grafico Tiberino - Roma - Via Gaeta, 23

Mozambique. Ultimas noticias . . . . . . u 304
Curitiba (Rresil). M. 1X'isniewski, Visiteur de
Curitiba, nomme Evcque . . . . . . . » 304

Cuba.

Los seminaristas cuhanos « de Cara al

cameo >> - En pleno Campo pastoral

. . . >> 305

New Orleans (USA), Omisi6n involuntaria . . » 307
Filipinas. Una provincia joven con porvenir . u 308
Portugal. Un nouveau Visiteur: Jose Maria Pereira Gomes . . . . . . . . . . . » 309

BIOGRAPIIIAE SODALIUM
Indonesia.

Ignatius

Dwidjosoesastro 1910-1975 310

'I'ABULAE STATISTICAE C.M. PRO ANNO 1974 312

R U,G I M EN CAI . . . . . . . . . . . . . . 315

DEFUNCTI CAI . . . . . . . . . . . . . 316

BIBLIOGRAPIIIA . . . . . . . . . . . » 317

J

VSI.PER. 255.77005 V775
v.19 no.5 1975

Vincentiana.

DEPAUL UNIVERSITY LIBRARY

«^ !I!^I^'l 'I^I I II'I' I I I'II I
3 0511 00891 8203
umunw. -tL

uuwT

